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T i t l e :  W olfgang B o rc h e r t:  D ie M usik in  s e in e n  Leben und Werk.
German T e x t.
G oetz P . A. S e i f e r t ,  D o c to r o f  P h ilo so p h y , 1978 
D ire c te d  b y : P r o fe s s o r  Thomas J .  D iN apoli
T h is  s tu d y  a n a ly z e s  th e  im p o rtan ce  o f  m usic in  B o r c h e r t 's  l i f e  
and i t s  l i t e r a r y  e x p re s s io n  i n  h i s  w r i t i n g s .  S p e c ia l  em phasis i s  
p la c e d  on m usic a s  p a r t  o f  th e  Salchow  fa m ily ,  th e  fa m ily  o f  h i s  
m other H e rth a  B o rc h e r t .  From e a r ly  c h ild h o o d  up t o  h i s  d e a th  B o rc h e r t 
came i n to  c o n ta c t  w ith  m usic o f  e v e ry  k in d  th ro u g h  h i s  f a m ily ,  h is  
f r i e n d s h ip  w ith  G unther M ackenthun and h i s  c o u s in  C arl-K e in z  C orsw andt, 
h i s  s tu d y  o f  a c t in g  u n d e r Helmuth Gmelin and h i s  lo v e  f o r  c a b a r e t t i s t i c  
p e rfo rm an ces . H is i d o l  on th e  t h e a t r e  s ta g e  was G u s ta f  Grundgens who 
lo v e d  t o  s in g  and a ls o  w anted  t o  become a  c o n d u c to r and whose i n ­
f lu e n c e  on B o rc h e r t i s  e s p e c i a l l y  t r e a t e d .
Of p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  th e  w r i t e r  w ere B o r c h e r t 's  u n p u b lish e d  
w orks; many poems and th e  th r e e  com plete  e a r ly  p la y s  Y o ric k . G ra n v e lla  
and K aese. These p la y s  o f  w hich th e  l a s t  m en tioned  was t o  be a  k in d  
o f  m u s ic a l ,  and a l l  p u b lis h e d  w orks o f  th e  Gesamtwerk and th e  H ach lasz  
have been  in v e s t ig a te d  in  r e s p e c t  t o  u sag e  o f  m usic  te rm in o lo g y , i t s  
p h i lo s o p h ic a l  m eaning and such  m u s ic a l s t r u c t u r e s  a s  th e  s o n a ta ,  th e
i v
fugue and th e  rh apsody  u n d e r ly in g  h i s  p ro s e  and p o e t r y .  T here  a re  
s t i l l  o v e r 300 poems b y  B o rc h e r t in  e x is te n c e  o f  w hich  one t h i r d  use 
o r  m en tion  m usic te rm in o lo g y . The m usic o f  Johann S e b a s t ia n  Bach and 
o f  M ozart had a  d e f i n i t e  im pact on B o rc h e r t .  A f te r  th e  Second W orld 
War ja z z  o f  th e  l a t e  t h i r t i e s  and e a r ly  and m idd le  f o r t i e s  a ls o  l e f t  
i t s  im p r in t on B o r c h e r t 's  s t y l e .
He d id  n o t p la y  an in s tru m e n t h im s e lf  o th e r  th a n  th e  f l u t e  f o r  
a  s h o r t  tim e  i n  th e  H it le r -Y o u th  b u t  he was alw ays v e ry  i n t e r e s t e d  in  
f in d in g  m usic w hich would le n d  h i s  l i t e r a r y  m essage more s t r e n g th .
F o r t h i s  he le a n e d  to w ard  th e  chanson o f  th e  c a b a r e t .  H is poems b e a r  
w itn e s s  t o  t h a t .  A f te r  h i s  d e a th ,  s e v e r a l  o f  h i s  poems w ere s e t  t o  
m u s ic , two groups o f  them  i n t o  a  c y c le .  A lso h i s  s to r y  Die la n g e  la n g e  
S t r a s z e  la n g  was p e rfo rm ed  in  Hamburg a s  a  m elodram a w ith  p ia n o  
accom panim ent.
The sound and s t r e n g th  o f  B o r c h e r t 's  p o e t ic  m essage was n e v e r 
f a r  from  m u s ic , h i s  e a r  was tu n e d  t o  th e  a c o u s t ic s  o f  th e  la n g u a g e .
v
M einer T an te  D r. Eva S e i f e r t
G ed ich te  s o l l e n  L ie d e r  s e i n ,  
d ax in  d ie  S e e le  s in g t  -
W. B o rc h e r t
D er M ensch, d e r  n ie h t  M usik i n  s e in e r  S e e le  h a t ,  
kann n iem ala  e in  e c h te r  D ic h te r  s e in .
v i
S . T . C o le r id g e
I .  E in le i tu n g
Da W olfgang B o rc h e r ts  k u n s t l e r i s c h e r  A usdruck h a u p ts a c h l ic h  du rch  
d ie  P r o s a a rb e i te n  von 19^6 trnd 19^7 bestim m t i s t ,  d e r  a e h r  k o n z e n t r ie r t  
1 s t  und du rch  s e in e  K ran k h e it u n te r  sch w ie rig e n  Umstanden g e sc h r ie b e n  
w urde , s in d  v i e l e  E in f lu s s e  s e in e r  K in d h e it und Jugend  n u r u n te r  dem 
Deckmeuitel des in te n s iv e n  F r o n t -  und G e fa n g n is e r le b n is s e s  zu f in d e n .
Zu d ie se n  E in f lu s s e n  z a h le n  in sb e so n d e re  d ie  S c h a u s p ie lk u n s t , a b e r  auch 
d ie  d e r  d a r s te l l e n d e n  K unst und d e r  M usik.
Der m u s ik a lis c h e  E in f lu s z  b r i c h t  b e so n d e rs  in  s e in e r  L y r ik  d e r  
K r ie g s ja h re  d u rc h ; n u r neunundzw anzig s e in e r  G ed ich te  s in d  im Gesam t- 
w erk , e in ig e  a n d e re  in  T a g e sz e itu n g en  v e r e in z e l t  ab g ed ru ck t w orden .
Aber auch  s e in e  P r o s a ,  s e in  r e i f e r e s  W erk, w e is t  d e u t l i c h  d u rch  W ortvahl 
und S t i le le m e n te  aus dem B e re ic h  d e r  M usik , d u rch  T o n q u a l i ta t  und 
K la n g fa rb e , sow ie auch  d u rch  A ufbaufonnen a u f  das V e rs ta n d n is  und Ge- 
f l ih l  f u r  d ie  M usik h in .
Um das M u sik a lisc h e  b e i  B o rc h e r t ,  b e so n d e rs  d ie  M usik in  seinem  
Leben s o v ie  i n  seinem  Werk b e s s e r  v e r s te h e n  zu kSnnen, s o i l  d ie  F a m ilie  
Salchow , d ie  F a m ilie  von B o rc h e r ts  M u tte r ,  in  ih rem  V e r h a l tn is  zu r 
M usik g en au er g e s c h i ld e r t  w erden . D ie E l t e m  B o rc h e r ts  h a t te n  nach  
i h r e r  H e ira t  noch v i e l e  J a h re  engen K on tak t zu H erth as  E l t e m  und ih re n  
G e sc h w is tem . Ober d ie  F a m ilie  des V a te rs  und d e ren  V o rlie b e  f u r  Musik 
i s t  dem V e r fa s s e r  w eniges b e k a n n t, a u s z e r  dem, was P e te r  Ruhmkorf in
1
2
s e in e r  Monograph!e,"*" sow ie H e rth a  B o rc h e r t in  ih rem  a u to b io g ra p h isc h e n
p
M an usk rip t V ergangenes Leben erw ahnt und n ie d e rg e s c h r ie b e n  h a t .
M usik und M u sik sp ie le n  w ar e in  i n t e g r i e r t e r  T e i l  des t a g l ic h e n  
Lebens d e r  F a m ilie  L u ise  und C a r l Salchow , in  d e r  H e r th a , B o rc h e r ts  
M u tte r ,  d ie  Ju n g s te  T o c h te r  von f iin f  K in d e rn , aufw uchs. I h r  V a te r  
C a r l w ar in  den V ie r la n d e n , s i id S s t l ic h  von Hamburg, m it s e in e r  F a m ilie  
a l s  L e h re r  und O rg a n is t a n s a s s ig .  Z u e rs t w ohnten s i e  in  Altengarame, 
wo H e rth a  1895 geboren  w urde , und s p a te r  in  K irch en w erd e r, wo s i e  i h r e  
Ju gend  v e r l e b te  und auch ih re n  Mann F r i t z  B o rc h e r t k e n n e n le rn te .
C a r l Salchow  w ar e in  a k t iv e s  M itg l ie d  d e r  Gemeinde und b e t r e u te  
u n te r  seinem  V o r s i tz  V ere in e  und den S c h u l-  und K irch en ch o r. Zum 
B edauem  d e r  F a m ilie  z e ig te  s ic h  d ie  J iin g s te  T o c h te r  H e rth a  a l s  "u n - 
m u s ik a l is c h ,” d ie  auch l e i d e r  "im  Chor n ic h t  f iih re n  k o n n te ." ^  In  
e in e r  F a m il ie ,  i n  d e r  ”ganz p r i v a t  MuBik gemacht w u rd e ,” w ie " K la v ie r ,  
G eige und Gesang"^ nahm s ic h  e in e  d e r a r t  u n m u sik a lisc h e  T o c h te r  etw as
P e te r  Riihmkorf, W olfgang B o rc h e r t i n  S e lb s tz e u g n is s e n  und 
B ilddokum enten , R ow ohlt, 1961.
2
H e rth a  B o rc h e r t ,  V ergangenes L ehen , T y p o s k r ip t ,  S . 9* 
B o rc h e r t-N a c h la sz , S t a a t s -  und U n iv e r s i t a t s b ib l io th e k  Hamburg.
3 Z u s a tz l ic h  d e r  oben gen an n ten  Riihmkorf M onograph!e und d e r  
S e lh s tb io g ra p h ie  von H e rth a  B o rc h e r t h a t  d e r  Y e r f a s s e r  M a te r ia l ie n  
aus dem B o rc h e r t-N a c h la sz  d e r  S t a a t s -  und " U n iv e r s i ta ts b ib l io th e k  Ham­
b u rg  v e rw en d e t, zu denen ihm Zugang gew ahrt w ar. S ie  u m fasz ten  u n - 
v e r o f f e n t l i c h t e  B r ie fw e c h s e l , M an u sk rip te , Z eichnungen , F o to g rap h ien  
und A kten B o rc h e r ts . Auszerdem verw endet d e r  V e r fa s s e r  b io g ra p h is c h e  
In fo rm a tio n  aus p e r s o n l ic h e n  G esprachen m it und B r ie fe n  von H e rth a  
B o rc h e r t , C a rl-H e in z  C orsw and t, B ernhard  M eyer-M arw itz und G unther 
M ackenthun. Y ie le  b io g ra p h is c h e  In fo rm a tio n e n  aus den oben genann ten  
Q u e llen  e rs c h e in e n  zum e r s t e n  Mai in  d ie s e r  A rb e i t .
H e rth a  B o rc h e r t an den V e r f a s s e r ,  8 . J u n i  197^* W eite re  
B r ie f e  an den V e r fa s s e r  e r s c h e in e n  im T ext a l s  BY.
3
m erkwiirdig a u s . H erth as  V a te r ,  i h r e  S c h w este rn , sow ie i h r e  B ruder 
w aren a k t iv e  M itg l ie d e r  e in e s  "h o ch m u sik a lisch en  H au ses ,"  s i e  " a l l e i n e  
kon n te  zum Kummer ih r e s  V a te rs  w eder s in g e n  noch e in  In s tru m e n t s p ie le n "  
(BV; H e rth a  B o rc h e r t ,  8. Ju n i' 197*0.
I h r e  t e id e n  a l t e r e n  S chw estern  Anna und E ls a  "sangen  in  g ro sz en  
Choren" (BV; H e rth a  B o rc h e r t ,  23* A ugust 197*0 und w aren e in  T e i l  d e r  
K o n ze rtw e lt Hamburgs. Durch b e id e  bekam d ie  F a m ilie  B o rc h e r t s p a te r  in  
den zw anziger und d r e i s z ig e r  J a h re n  o f t e r s  K a rten  f u r  K o n z e rte , d ie  s i e  
dann m e is te n s  zu  d r i t t  b e su c h te n .
E lB a, d ie  e in e  d e r  b e id e n  m u s ik a lis c h e n  S chw estern  H e r th a s , h e i -  
r a t e t e  den S anger C a r l S a t t e lb e r g  i n  Hamburg. C a rl S a t te lb e r g  w ar 
h a u p tb e r u f l ic h  M usikpadagoge, t r a t  a b e r  auch  a l s  K o n z e rt-  und 
O r a to r ie n te n o r  o f f e n t l i c h  a u f .  D ie F a m ilie  B o rc h e r t h a t t e  g u ten  
K ontak t zu den S a t t e lb e r g s .  E ine  V erb indung  von Onkel zu N effen  h a t  
w a h rsc h e in lic h  auch s p a te r  b e s ta n d e n . D ies w ird  in  einem  B r ie f  von 
19U2 aus S a a l f e ld  an d ie  E l t e m  b e s t a t i g t ,  i n  dem B o rc h e r t am 
25* O ktober s c h r e i b t :  "M it d e r  g le ic h e n  P o s t (P o s t von zu H ause) kam
auch von S a t te lb e r g s  e in  Packchen und B r ie f  . . . "  Z u s a tz l ic h  d e u te t  
das G e b u r ts ta g s g e d ic h t von B o rc h e r t "L ieb e  K usine -  G luck wunschen 
w i l l  ic h  l i e b e r  n ic h t"  vom 2h.  A p r i l  19U6 a u f  e in e n  fo r td a u e m d e n  
K ontak t zu den S a t te lb e r g s  und b e so n d e rs  zu s e in e r  K usine I s o ld e ,  d ie  
O p ern san g erin  w urde. Aus d ie s e r  F a m il ie ,  in  d e r  M usik u b e r  m ehrere  
G en era tio n en  g e p f le g t  w urde , stararat d ie  M u tte r  von W olfgang B o rc h e r t .
D ie U n ra u s ik a lita t von B o rc h e r ts  M u tte r  s o l i  an d ie s e r  S t e l l e  
noch etw as n a h e r  b e le u c h te t  w erden . Obwohl s i e  s i c h  a l s  "unm usi- 
k a l i s c h "  b e z e ic h n e t ,  w i r f t  e in e  B r i e f s t e l l e  von i h r  an den V e r fa s s e r
u
e in  i n t e r e s s a n t e s  L ic h t a u f  d ie s e  U n m u s ik a li ta t .  In  einem  B r ie f  vom 
8. J u n i  197** (BV) s c h r ie b  s i e :
Aber was noch m ehr A nstosz  in  d e r  F a m ilie  e r r e g t e ,  ic h  b e -  
kam das heu lende  E le n d , wenn ic h  zu nahe d ab e i s e in  m u sz te , 
wenn b e i  uns g e s p i e l t  o d e r  gesungen w urde. Es r u h r te  mich 
so  a n , dasz ic h  e s  n ic h t  e r t r u g  -  und so  a h n lic h  musz es  
W olfgang e rgangen  s e in  . . . Wenn ic h  m ich f r u h e r  d a ru b e r  
a u s z e r te  dasz  ic h  u n m u s ik a lisc h  s e i  und K o n zerte  n ic h t  e r -  
t r i ig e ,  h a t  man m ir des o f te r e n  g e s a g t ,  das i s t  das G e g e n te il  
von U n m u s ik a li ta t .  Aber v i e l l e i c h t  kam d ie s e s  so  s t a r k  an - 
g e r u h r t  s e i n ,  beim  Horen von k l a s s i s c h e r  M usik b e so n d e rs .
D ie se s  s t a r k e  Em pfinden und G e riih r ts e in  beim  Anhoren von M usik , 
b eso n d e rs  d e r  k la s s i s c h e n ,  t r a t  auch w ie d e r b e i  W olfgang B o rc h e r t a u f . 
In  einem  B r ie f  vom 30. O ktober 19**** aus J e n a  a c h r e ib t  e r  u n te r  anderem :
G e s te rn  abend w aren w ir  im  K onzert -  l e i d e r  kamen zum 
S c h lu sz  d ie  b a rb a r is c h e n  I n s u la n e r  und s t o r t e n  d ie  a n -  
d a c h tig e  F e iefr. J e t z t ,  wo ic h  etw as mehr z u r  B esinnung 
komme, merke ic h  d o ch , dasz  d ie  N u rnberger und B e r l in e r  
Tage ( d r e i  Monate E in z e lh a f t  im U n te rsu ch u n g sg efan g n is  
N urnberg  und neun Monate G efangn is  i n  B e r l in  M oab it) immer 
noch g ro sz e  S c h a tte n  iib e r mich w e rfe n . Beim K onzert w are 
i c h  am l i e b s t e n  ra u s g e la u fe n  -  so  p l o t z l i c h  p a c k te  e s  m ich. 
M usik h a t  m ich schon immer so  m erkw urdig b e r u h r t  -  d ie  
b ra u c h t  n i c h t  m al e r n s t  zu s e in .  Es u b e r f a l l t  m ich immer 
e i s k a l t , wenn ic h  manchmal aus irg en d e in em  R adio  l e i c h t e  und 
v e r r i ie k te  M usik h o re  -  J e t z t ,  wo im A ugenb lick  d ie  ganze W elt 
aus den Fugen zu gehen d ro h t. '^
D iese  B r i e f s t e l l e  i s t  d ie  d i r e k t e s t e  A ussage B o rc h e r ts  iib e r  d ie  W ir-
kung von M usik J e g l i c h e r  A rt a u f  ih n  a l s  Menschen und D ic h te r .
^ B o rc h e r t an E l t e r n ,  u n v e r o f f e n t l i c h t , B o rc h e r t-N a c h la sz , S t a a t s -  
und U n iv e r s i t a t s b ib l io th e k  Hamburg. W eite re  H inw eise a u f  B r ie f e  im 
N ach lasz  e rs c h e in e n  im Text a l s  BN.
I I .  B o rc h e r ts  V e rb a l tn is  z u r  M usik i n  se in e n  
v e rsc h ie d e n e n  L e b e n sa b sc h n itte n
A. E l te r n h a u s ,  K in d h e it und  S c h u lz e i t  
(Mai 1921 -  Dezember 1938)
In  d ie  schon erw ahnte  h o c h m u sik a lisc h e  L e h re r fa m ilie  Salchow t r a t  
1910 o d e r 1911 d e r  Junge L e h re r  F r i t z  B o rc h e r t ,  d e r  g e ra d e  in  Hagenow 
i n  M ecklenburg e in e  k u rz e  A m tsze it a l s  L e h re r  a b s o lv i e r t  h a t t e .  Da 
e r ,  w ie  auch d ie  S alchow s, im S chu lhaus w o h n te , w ar e r  o f t  i n  d e r  
F a m il ie ,  und d ie  T o c h te r  H e rth a  k o n n te  ih n  t a g t a g l i c h  vom Kuchen- 
f e n s t e r  aus sehen  und h a t t e  b a ld  e in e  V o rlie b e  f u r  den neuen L e h re r 
e n td e c k t .  S ie  a c h te te  ih n  und s e in e  A rb e i t  s e h r ,  sah  s i e  doch in  ihm , 
was s i e  manchmal an ih rem  V a te r ,  d e r  dem A lkohol g e rn  z u sp ra c h , mehr 
und m ehr v e rm is z te .
M. . . E r war l a n g s t  Papas N a ch fo lg e r und O rg a n is t gew orden. Un- 
v e r g le ic h l i c h  b e ru fe n e r  a l s  m ein V a t e r . F r i t z  B o rc h e r t ,  schon da­
rnels e in  r u h ig e r  und g e w is s e n h a f te r  M ensch, v e r t r a t ,  wenn n o t i g ,  s e in e n  
z u k iin ftig e n  S c h w ie g e rv a te r  i n  d e r  S ch u le  und  auch a l s  O rg a n is t so n n - 
t a g s  in  d e r  K irc h e . E r h a t t e  a l s  T e i l  s e in e r  L e h re ra u sb ild u n g  im 
S em inar auch  s e in e  O rg a n is ten p ru fu n g  a b g e le g t .
In  das e r s t e  J a h r  von F r i t z  B o rc h e r ts  L e h r t a t i g k e i t  i n  K irc h e n - 
w e rd e r f f i l l t  e in  gem einsam er Besuch Hamburgs m it  H e rth a  Salchow .
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Ih r e  b e id e n  a l t e r e n  S chw estern  le b te n  schon i n  Hamburg, und s i e  
nahmen e in  g ro sz e s  S a n g e rfe s t  zum A n la sz , urn i h r e  ju n g s te  S ch w este r 
i n  d ie  g ro sz e  S ta d t  e in z u la d e n . S ie  w o ll te n  m it  i h r  d ie  V e ra n s ta l tu n g  
b esu ch en . H e rth a s  E l te r n  gaben i h r  dazu d ie  E r la u b n is ,  a l l e r d in g s  n u r  
in  B e g le itu n g  des neuen L e h re rs . Das E r le b n is  d ie s e s  B esuches d i i r f te  
f u r  b e id e  d e r  Beginn d e r  in n e re n  Zuneigung und g ro szen  L iebe gewesen 
s e i n ,  denn H e rth a  B o rc h e rt s c h r e ib t  v i e l e  J a h re  s p a te r  i n  i h r e r  S e lb s t -  
b io g ra p h ie  d a ru b e r : " .  . . und ic h  t a n z t e ,  t a n z t e  f a s t  je d e n  Tanz m it
meinem neuen  L e h re r ." ^
Nach e in  p a a r  w e ite re n  M onaten gab C a r l Salchow  a u f  das Drangen 
von F r i t z  B o rc h e r t das E in v e rs ta n d n is  zu d e r  V erlobung  s e in e r  sech zeh n - 
ja h r ig e n  T o c h te r ,  a l l e r d in g s  m it d e r  V o ra u sse tz u n g , dasz  m it  d e r  Hoch- 
z e i t  noch. e in ig e  J a h r e  g e w a rte t  w erden m iisz te . Es gab dann noch zwei 
J a h re  Trennung f i i r  das Junge P a a r ,  da F r i t z  B o rc h e r t 1912 nach  Hamburg 
v e r s e t z t  w urde , a b e r  am 29. Mai 191^ ham dann d e r  Tag d e r  H o c h z e it.
I n  ih rem  Buch s a g t  s i e  dazu: "An dem T ag , an dem ic h  das E lte rn h a u s
Q
v e r l i e s z ,  s p i e l t e  Papa d ie  O rg e l zu m ein er H o c h z e it ."  S ie ,  sow ie 
ih r e  b e id e n  S ch w este rn , Anna und E l s a ,  h a t t e n  e in e n  L e h re r  g e h e i r a t e t ,  
was dadurch  g e f o r d e r t  w urde, d asz  C arl Salchow  a l l e  zw ei, d r e i  J a h re  
f i i r  d ie  S chu le  i n  K irchenw erder e in e n  neuen J u n g le h r e r  z u g e t e i l t  
bekam.
D ie ju n g en  E h e le u te  l i e s z e n  s ic h  nach  d e r  H o ch ze it in  Hamburg n i e -  
d e r  und nahmen s i c h  i n  A ls te r d o r f  in  d e r  T a rp e n b e c k s tra sz e  82 im 
e r s te n  S to ck  e in e  k le in e  Wohnung. Nun begann f u r  d ie  Junge F ra u  in
7
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d e r  frem den G ro a z s ta d t e in  neues ungew ohntes Leben. Durch P au l 
Schwemer, einem  M a le r , den F r i t z  B o rc h e r t von d e r  S ch u le  h e r  k a n n te ,  
kamen s i e  in  e in e  b u n te  W elt von I n t e l l e k t u e l l e n , in  e in  " C liq u e , d ie  
gegen a l l e s  H erg eb rach te  S turm  l i e f . " 9 Man t r a f  s ic h  a l l e  v i e r  Wochen, 
a u sz e r  den Zuaammenkunften b e i  P au l Schwemer, z u s a tz l i c h  im R e s ta u ra n t 
" K a is e r k e l le r "  u n te r  den Arkaden am R ath au sm ark t.
E in  w e i t e r e r  K re is  von m u s ik a lisc h e n  Menschen wurde ih n e n  von 
H. W. F is c h e r  vom Hamburger A n ze ig e r e r s c h lo s s e n .  H e rth a  B o rc h e r t 
n en n t u n te r  anderem : Anni Mewes, den B ild h a u e r  W ild , d ie  T a n z e r in
J u t t a  von C o llande und C arl A lb e r t  L an g e .1® H e rth a  f i ih l te  s i c h  in  
d ie se n  K u n s t le rk re is e n  w oh l. I h r  Mann a b e r ,  d e r  von N a tu r aus e in  
w e s e n tl ic h  r u h ig e r e r  Mensch w ar a l s  s i e ,  v e rm is z te  d ie  b e s in n l ic h e  
M usik zu H ause , d ie  e r  s e i t  J a h re n  gewohnt gewesen w ar. Da e r  k e in  
e ig e n e s  In s tru m e n t b e s a s z ,  sch e n k te n  ihm s e in e  S c h w ie g e re l te m , d ie  
S a lchow s, e in  K la v ie r .  H e rth a  s c h r e ib t  d a ru b e r : " . . .  m ein Mann
w ar s e h r  g lu c k l ic h  und nahm das K la v ie r s p ie l  w ie d e r  a u f  und nahm s o -  
g a r  U n te r r i c h t . " 11 F r i t z  B o rc h e r ts  e m e u te s  I n te r e s s e  an Hausmusik 
t r a t  urn d ie  Z e i t  z u ta g e , a l s  W olfgang, i h r  e in z ig e s  K ind , gebo ren  w ur­
d e . D ieses  K la v ie r  wurde 193^ v e r k a u f t ;  e s  m uszte  dem F o r t s c h r i t t  w e i-  
chen und wurde d u rch  e in  n e u z e i t l i c h e s  M u s ik g e ra t, e in  m odem es Graramo- 
p h o n , e r s e t z t .  Som it wurde d e r  S c h a l lp l a t t e  und so  den d iv e rs e n  
S c h la g e m , Mars chen und C hansons, von denen e in ig e  s p a te r  e in g eh en d  
b esp ro ch en  w erden , d e r  E inzug in  d ie  F a m ilie  B o rc h e r t g e e b n e t.
9 E b d a ., S . 17 .
10 E b d a ., S . 21 .
11 E b d a ., S . 22
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In  d ie  zw anziger J a h r e  f a l l t  e in e  w e i te r e  B ek a n n tsc h a ft d e r  
F a m il ie ,  d ie  d ie  B o rc h e r ts  m it d e r  M usik v e r b in d e t , d ie sm al m it d e r  
U n te rh a ltu n g sm u sik . B o rc h e r ts  l e r n t e n  d ie  S chw este rn  von H e in r ic h  
B a n d le r , dem L e i t e r  des B an d le r Q u a r t e t t s ,  kennen . S ie  g e h o r te n , v i e  
auch  d ie  oben e rw ahnten  Mens chen axis den B ere ich en  d e r  K u n s t, Musik 
und L i t e r a t u r  zu  dem d au em d en  F re u n d e s k re is  und B esuchem  d e r  F a m ilie  
B o rc h e r t ,  i n  den J a h re n  a l s  s ic h  k u n s t l e r i s c h e s  Gedankengut i n  D eutsch­
la n d  f r e i  e n t f a l t e n  k o n n te . D ie K iin s t le rk re is e  Hamburgs, in  denen 
auch d ie  B o rc h e r ts  v e r k e h r te n , v a re n  p r i v a t e r  N a tu r ; K iin s t le r lo k a le  
s o v ie  K a b a re tts  gab es  so  g u t v i e  g a r  n i c h t .
Aus d e r  K in d h e it s e in e s  Sohnes h a t  d e r  V a te r  F r i t z  B o rc h e r t noch
g u t in  E r in n e ru n g , dasz  W olfgang g e m  e tv a s  von ihm e r z a h l t  haben
w o l l t e .  Es s o l l t e  n ic h t  v o r g e le s e n , so n d em  f r e i  e rfu n d e n  s e i n ,  v o r
12a lle m  T ie rg e s c h ic h te n ,  d ie  im Walde s p i e l t e n .  S e in  V a te r ,  d e r  
L e h re r an d e r  h e u tig e n  W olfgang B o rc h e r t S ch u le  a u f  d e r  E r ik a  S tr a s z e  
w a r , h a t t e  ih n  schon m ehrm als a l s  V ie r -  und F iin f ja h r ig e n  a u f  K la s se n -  
w anderungen, d ie  o f t  in  e in e n  Wald f i ih r te n ,  mitgenommen. Auch so n n - 
ta g s  g in g  d ie  F a m ilie  in  den kommenden J a h re n  o f t  i n  d ie  N a tu r zu 
d r i t t  s p a z ie r e n ,  wo d e r  Sohn schon s e h r  Jung genaue N atu rbeobach tungen  
a n s t e l l t e .  V ie l  s p a te r  e r s t ,  in  s e in e r  l y r i k  d e r  J a h re  19^0 -  1*5 
fan  den d ie s e  B eobachtungen ih r e n  t i e f e n  N ie d e rs c h la g . Da wurde b e ­
so n d ers  d ie  V o g e lw e lt, d ie  K l e i n t i e r v e l t , sow ie v i e l e  Wiesenbluxnen 
von ihm a u f  das l y r i s c h a t e  b e su n g en . H e rth a  B o rc h e r t e rw ahnt in  
ih rem  Buch b e so n d e rs  d ie  N a c h t ig a l l  und d ie  Goldammer. Uber d ie  
l e t z t e r e  s c h r e ib t  s i e :  "D ie Goldammer w ar d e r  Vogel d e r  F a m ilie  g e -
12 P eter  Riihmkorf, S . 19 .
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w orden , i h r  L ied  g e h o r te  zu u n s , i h r e  M elodie l i e g t  iiber unserem  
L eben ."  A ls W olfgang 19^6 w ie d e r zu Hause w a r , e r i n n e r t  s ic h  d ie  
M u tte r  in  ih rem  B uch, d asz  "im  Sommer d e r  Kuckuck s c h r i e , "  und d ie  
" N a c h t ig a l l  san g  l a u t  v o r  seinem  (B o rc h e r ts )  F e n s te r ." -1-**
S e i t  F ru h j a h r  1927 b e su c h te  d e r  Sohn d ie  V olks s c h u le ,  d ie  1971 
s e in e n  Namen bekam. Neben den N atu rbeobach tungen  i s t  d ie  d a r s te l l e n d e  
K unst e in  w e i t e r e r  E in f lu s z  a u f  den Jungen S c h u le r . E r h a t t e  Z e ic h e n -  
u n t e r r i c h t  b e i  dem schon  erw ahnten  M aler und Z e ic h e n le h re r  Schwemer. 
Durch ih n  wurden d ie  G rundlagen zu einem  g ew issen  Z e ic h e n ta le n t  g e -  
s c h a f fe n  und auch d ie  A chtung und V erehrung d e r  G roszen d e r  b ild e n d e n  
K iinste gew eckt. In  sp& teren  B r ie fe n  des D ic h te r s  t r e t e n  Namen w ie 
M ich e la n g e lo , van  Gogh und  B a r la c h , den e r  b e so n d e rs  v e r e h r t e ,  mehrm als 
a u f .  A uszer dem M ale r P au l Schwemer s ta n d  auch  i n  den d r e i s z ig e r  
J a h re n  d e r  B ild h a u e r  C u rt Beckmann dem Hause B o rc h e r t n a h e , du rch  den 
in  B o rc h e r t z u s a tz l i c h  d ie  L ieb e  z u r  d a r s te l l e n d e n  K unst a n g e re g t 
worden s e in  kann.
E r s e l b s t  i ib te  s ic h  in  den K rie g sJa h re n  und danach im k a r i k a t u r i -  
s t i s c h e n  M alen und im S k iz z ie r e n ,  wovon h e u te  noch z a h lr e ic h e  V ersuche 
vorhanden  s in d .  Im Sommer 19^5 d a ch te  e r  e in m al s o g a r  e r n s t h a f t  d a ra n , 
d u rch  S k iz z ie re n  G eld zu  v e rd ie n e n , urn s e in e  K ra n k h e itsk o s te n  t e i l -  
w e ise  b e z a h le n  zu konnen. E in  B e i s p i e l ,  d as  T em perab ild  "D er K la - 
b a u te rm an n ,"  dasz  b e i  Riihmkorf i n  sch w arz-w eisz  ab g ed ru ck t i s t ,  z e ig t  
d ie  m og liche  A u sd ru ck ss ta rk e  s e in e r  M otive. Von d iesem  B ild  B o rc h e r ts  
w ird  a llg e m e in  b e h a u p te t ,  d asz  e in e  V e rv a n d tsc h a f t zu E dvard Munchs
H erth a  B o rc h e r t ,  S. 66.
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"D er S c h re i"  n ic h t  zu leu g n en  s e i .  E in ig e  s e in e r  S k izzen  und Aqua­
r e l l e  s t e l l e n  Menschen d a r ,  d ie  e in  In s tru m e n t s p ie l e n .  E ine S k iz z e , 
d ie  h e u te  b e i  seinem  V e t te r  Corswandt im H a u sflu r  h a n g t , z e ig t  im 
S p a l ie r  s teh e n d e  T ro m p e te n sp ie le r . E ine w e ite r e  S k izze  b e f in d e t  s ic h  
i n  d e r  B o rc h e r t Sammlung d e r  Hamburger U n iv e r s i t a t s b ib l io th e k .  S ie  
z e ig t  d r e i  M enschenkopfe, zwei M adchen- und e in e n  In d ia n e rk o p f , e in e  
r e c h te  Hand und e in e n  Trom pete und F a n fa re  b la se n d e n  Mann in  J a g e r -  
k le id u n g  m it  B u n d h o se n .^  Auf d e r  H iick se ite  des B la t te s  h a t t e  
B o rc h e r t " f i i r  M u tti"  g e sc h r ie b e n . D iese  b e id e n  f ru h e n  E indriicke  a u f  
B o rc h e r t ,  d ie  d e r  N a tu r und K u n st, s in d  h i e r  g enann t w orden , da s i e  
zusammen m it  d e r  M usik i n  s e in e r  L y rik  und P ro sa  w ie d e rz u fin d e n  s in d .
I n  den zw anziger J a h re n  nahm d ie  F a m ilie  B o rc h e r t re g e n  A n te i l  
am k u n s t le r i s c h e n  Leben d e r  H a n se s ta d t. H e rth a  h a t t e  e in e  neue Aufgabe 
g e fu n d en , s i e  wurde e r f o lg r e ic h e  n ie d e rd e u ts c h e  S c h r i f t s t e l l e r i n .
A lin e  Buszmann, d ie  s p a te r e  F ra u  des B ec h tsan w a lte s  H ager, l a s  H e rth a  
B o rc h e r ts  G e sc h ic h te n , d ie  im P la t td e u t s c h  i h r e r  H eim at, den V ie r la n -  
d en , g e sc h r ie b e n  w aren , im Rundfunk v o r .  B ald  f o lg t e  e in e  ganze 
Sendung iib e r H e rth a  B o rc h e r t ,  d ie  von A lin e  Buszmann zusam m en g este llt 
und g e le s e n  w urde. Durch d ie s e  gemeinsamen I n te r e s s e n  wurden d ie  
b e id e n  F rau en  g u te  F reu n d in n en . D ie neue Aufgabe a l s  H eim at- 
s c h r i f t s t e l l e r i n  o f f n e te  H e rth a  B o rc h e r t e in e n  ganz neuen K re is  von 
M enschen, den n o rd d eu tsch en  l i t e r a r i s c h e n  K re is .  D o rt l e r n t e  s i e  
u n te r  an d eren  Hanna U l l r i c k  k en n en , d e ren  S c h w e s te r , d ie  S an g e rin  
M artha  Tangerm ann, s p a t e r  H erth a  B o rc h e r ts  p la t td e u ts c h e  L ie d e r  san g .
15 Kopie im Anhang
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Durch ih r e  S c h r i f t s t e l l e r e i  wurde s i e  auch m it  e in ig e n  M ita r b e i te r n  
des Hamburger A n zeig e r b e k a n n t . d ie  i n  den s p a te re n  J a h re n  w ic h tig e  
F o rd e re r  und F reunde ih r e s  Sohnes w urden , w ie  Hugo S ie k e r , C a r l A lb e r t  
Lange und B ernhard  M eyer-M arw it z .
Es w aren g l i ic k lic h e  J a h re  f i i r  H e rth a  B o rc h e r t un d  ih r e n  Mann, o b - 
w ohl s i e  aus f i n a n z i e l l e n  Grunden den K iin s t le r f e s te n  d e r  f ru h e re n  
J a h re  mehr und mehr e n tsa g e n  m u sz ten . S ie  s c h r e ib t  d a r iib e r : "Wir
k a u f te n  B u ch er, g in g en  in s  T h e a te r  und  m achten  F e r ie n r e i s e n .  D afur 
m uszten w ir  e n tb e h re n ."  Und wehm iitig f i ig t  s i e  h in z u , dasz  d ie  k o s t -  
s p ie l ig e n  K u n s t le r f e s te  n ic h t  mehr b e su c h t w erden k o n n te n , " . . .  und 
d ab e i h a t t e  i c h  so  le id e n B c h a f t l ic h  g e t a n z t . " ^
In  d iesem  g e i s t i g  re g e n  F a m il ie n m il ie u ,  das dem k u n s t le r i s c h e n  
Leben Hamburgs, h a u p ts a c h l ic h  dem l i t e r a r i s c h e n ,  s e h r  nahe s ta n d ,  
wuchs d e r  Sohn W olfgang a u f .
E in e r  s e in e r  S p ie lg e fa h r te n  und f i i r  la n g e  Z e i t  e n g e r F reu n d , 
wurde s e in  g l e i c h a l t r i g e r  V e t te r  C a rl-H e in z  C orsw andt, d e r  Sohn s e in e r  
T an te  Anna, d ie  m it  ih rem  Meusn, dem L e h re r  H e in r ic h  C orsw andt, im 
s e lb e n  S tra s z e n b lo c k  a u f  d e r  Edgar Boss S t r a s z e ,  w ohnte . B eide Jungen 
b e su c h te n  des o f te r e n  ih r e  G ro szm u tte r , eben d i e ,  i n  d e ren  F a m ilie  
ganz p r i v a t  M usik gemacht w urde. S ie  w ohnte s e i t  1930 b i s  zu  ih rem  
Tode 1937 auch  i n  E ppendorf i n  d e r  T a rp e n b e c k s tra sz e  im A lte rsh e im  
S t .  A nscher.
Anna C orsw andt, d ie  a l t e s t e  T o c h te r  von L u ise  Salchow , h a t t e  zu 
d e r  Z e i t  e in  g u te s  V e rh a l tn is  zu i h r e r  j i in g s te n  S ch w este r H e r th a , und 
d ie  F a m ilie n  kamen o f t  zusammen. Im Hause Corswandt wurde v i e l  m u si-
17 Hertha B orch ert, S . 38.
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z i e r t .  Es w ar auch e in  K la y ie r  im H ause , a u f  dem d e r  B ruder von
C arl-H e in z  o f t  m it seinem  V a te r  s p i e l t e .  D er V a te r ,  H e in r ic h  C orsw and t,
h a t t e  genau w ie  F r i t z  B o rc h e r t a l s  In s tru m e n t f i i r  s e in e  S em in arsau s-
b ild u n g  das K la v ie r  g ew ah lt. D ie M u tte r  Anna h a t t e  e in e  G esangsaus-
b ild u n g  a b s o lv i e r t  und sang  a l s  L a ie n sa n g e r in  i n  v e rsc h ie d e n e n  Kon-
z e r te n  S o lo p a r t ie n .  B is  in s  hohe A l te r  h a t  s i e  in  dem g ro s z te n  L a ie n -
c h o r Hamburgs, dem "Hamburger L e h re r-G e sa n g sv e re in ,"  m itg e w irk t .
B o rc h e r ts  V e t te r  C arl-H e in z  Corswandt i s t ,  w ie  e r  s a g t ,  "m it d e r  Musik
g ro sz  gew orden” (BV; 13. J u l i  197*0. M it d iesem  V e t t e r  v e rb ra c h te
W olfgang B o rc h e r t s e in e  K in d h e it und Jugend  b i s  in s  F r iih ja h r  1936, a l s
s e in  V e t te r  f i i r  d ie  l e t z t e n  b e id e n  S c h u lja h re  i n  e in  I n t e r n e t  umge-
s c h u l t  w urde. Wenn B o rc h e r ts  E l te r n  ohne ih n  i n  den U rlaub  fa h re n
w o l l te n ,  wohnte e r  b e i  seinem  V e t te r  C a r l-H e in z . S ie  t r a f e n  s ic h  d o r t
a b e r  auch o f t  w ahrend des K r ie g e s , wenn W olfgang a u f  H e im atu rlaub  i n
Hamburg w ar.
««
Uber d ie  Jugendm usik w ahrend d e r  H i t l e r z e i t  s a g t  Hans Joachim  
M oser: "M it D urchbruch d e r  N a z ire v o lu tio n  imd Zusammenfassung d e r
Ju gend  im HJ und BDM i s t  d ie  M usik freude  v o r  a lle m  i n  n a t i o n a l p o l i -
1 8t i s c h e  Bahnen g e le n k t w orden. . . . "  "So b e t a t i g t  s i c h  Jugend-
l i c h e r  G e is t  im D ien s t d e r  K am eradschaft und des W ehrgedankens m it o f t
19iib e rra s  chendem G e lin g e n ."
C arl-H e in z  Corswandt und W olfgang B o rc h e r t ,  d ie  b i s  1936 H i t l e r  
und seinem  Regime noch n ic h t  so k r i t i s c h .  g eg en iib e rs tan d en  w ie  s p a t e r ,
Hans Joach im  M oser, D ie  M u s ik f ib e l . (L e ip z ig ;  L. Staakm ann, 
1 9 3 7 ), S. 100.
19 E b d a ., S. 100.
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t r a t e n ,  w ie  denials f a s t  a l l e  J u g e n d lic h e n , 193^ i n  d ie  HJ e i n ,  d e ren
e in z e ln e  Gruppen p a t r i o t i s c h e  Namen h a t t e n .  C a rl-H e in z -C o rsw an d t, a l s
Trom m ler, wurde M itg l ie d  d e r "Geusen" und W olfgang B o rc h e r t a l s
F lo t e n s p ie le r  i n  dem Trom m ler- und P f e i f e r c h o r  d e r  " F r e is c h a r  Ju n g e r
N a tio n ."  Corswandt s c h r e ih t  d a riib e r i n  einem  B r ie f  an den V e r fa s s e r
vom 13. J u l i  197^: "Dasz B o rc h e r t sow ie ic h  im H J-M usikchor m itw irk te n ,
h a t t e  r e i n  p ra g m a tisc h e  G runde. Man l e r n t e  d o r t  e in  In s tru m e n t
s p i e l e n ,  B o rc h e rt eben  Q u e rf lo te  und  ic h  tro m m elte , w o h lw e is lich
k o s te n lo s ."  B o rc h e r t h a t t e ,  l a u t  C orsw andt, d ie s e  k u rze  Z e i t  b e i  d e r
HJ -  -  e r  b l i e b  etw a e in  h a lb e s  J a h r  b e i  dem M usikchor -  -  a l s  k u n s t-
l e r i s c h e  B e ta tig u n g  a u f g e f a s z t .  Damals h a t t e n  d ie  b e id e n  Jungen  auch
L ie d e rb u c h e r  m it  S o ld a te n -  und an d eren  L ied e rn  gesam m elt, d ie  s i e  o f t
zu Hause e in fa c h  ganz durchgesungen  h a t t e n .  Corswandt bem erk te
w e i t e r h in ,  d a sz  s i e  d ie  u b lic h e n  H J- und  M a rsc h lie d e r  zu v ie l e n
o f f e n t l i c h e n  F e i e r l i c h k e i t e n  s in g e n  m u sz ten . Aus d e r  n a tu r l ic h e n
F reude  an d e r  K1 amp f e n -  und F lo ten m u sik  und dem Gesang d e r  B tindischen
Jugend  wurde u n te r  dem N azireg im e e in  " s in g e n d e r  und  s c h re ie n d e r
20H aufen von Ju n g en , h e k t i s c h  und u n n a tu r l ic h .."  So b e s c h r e ib t  H e rth a
B o rc h e r t e in e  S c h i f f s a b f a h r t  ih r e s  Sohnes von den S t .  P a u li  Landungs-
b riicken  i n  das H J-L ager S ah len b u rg .
W olfgang g in g  s e i t  1932 a u f  d ie  Q b e rre a ls c h u le  in  E p p en d o rf,
H e g e s tra sz e  35* d ie  H egeschu le . S ie  s o l i  d ie  zw eitvo rnehm ste  S ch u le
21i n  Hamburg gewesen s e i n ,  s a g t  s e in  F reu n d  G unther M ackenthun, m it 
dem e r  s e i t  1936 i n  d e rs e lb e n  K la sse  w ar. Im M u s ik u n te r r ic h t , d e r
^  H e rth a  B o rc h e r t ,  S. k2.
^  M ackenthun: G esprach m it dem V e r f a s s e r ,  2k.  A ugust 1975*
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o b l ig a to r i s c h  w a r , wurden S in g e n , N o ten lesen  und das S p ie le n  e in fa c h e r  
In s tru m e n te  g e l e h r t ,  a l s o  T h e o rie  und P ra x is  d e r  M usik. Wie s e in e  
Z eu g n isse  b e s t a t i g t e n ,  h a t t e  B o rc h e r t du rch  a l l e  J a h re  h in d u rc h  b is  
zum S chulabgang 1938 im Fach Musik d u r c h s c h n i t t l i c h e ,  b e f r ie d ig e n d e  
L e is tu n g e n  g e b ra c h t .
In  d ie s e  Z e i t  f a l l t  e in  f i i r  B o rc h e r t le b e n s w ic h t ig e s , e n ts c h e id -
endes E r e ig n i s , das G a s ts p ie l  des S ta a t l i c h e n  S ch a u sp ie lh a u se s  B e r l in
im Hamburger S c h a u sp ie lh a u s , m it  G u s ta f  Griindgens i n  d e r  B o lle  des
H am let. H e rth a  k o n n te  f i i r  d ie s e s  G a s ts p ie l  zwei K a rten  bekommen und
nahm ih r e n  Sohn m it  in s  T h e a te r . W olfgang empfand es a l s  unzum utbar
e r n ie d r ig e n d ,  m it s e in e r  M u tte r  a l s  B e g le i t e r in  in s  T h e a te r  gehen zu
m iissen. Das enge V e rh a l tn is  zw ischen  M u tte r  und Sohn w ar g e s t o r t ,  o b -
w ohl s ic h  d ie  E l t e r n  s e h r  bem iihten, m it ihm e in e  in n e re  V erbundenheit
a u f r e c h tz u e r h a l te n .  An jenem  Abend d e r  H a m le t-V o rs te llu n g  fu h r  e r  in
einem  anderen  T e i l  d e r  S tra sz en b a h n  a l s  s e in e  M u tte r  zum T h e a te r  und
s e t z t e  s ich . n ic h t  neben  s i e ,  so n d ern  y e r f o lg te  h i n t e r  e in e r  S au le
v e r s t e c k t  s te h e n d  gebann t das G eschehen a u f  d e r  Biihne. D ie M u tte r  b e -
22r i c h t e t  d a riib e r i n  ih rem  Buch. W olfgang s o i l  du rch  G riindgens' D ar- 
s t e l lu n g  des Hamle t  z u t i e f s t  e r s c h i i t t e r t  gewesen s e in  und w ie ab g e- 
t r e t e n  und ganz p u t e r r o t  v o r  A ufregung das T h e a te r  zum S ch lu sz  v e r -  
la s s e n  haben . D ie M u tte r  kon n te  n ic h t  m it ihm iib e r d ie  V o rs te l lu n g  
re d e n , e r  s o l i  s i e  f a s t  a n g e sc h rie n  h a b en , n ic h t s  zu sag en . Zu Hause 
verschw and e r  g le ic h  in  seinem  Zimmer und w o l l te  n ic h t  g e s to r t  s e in .
E r ,  s e in  V e t te r  C a rl-H e in z  und s e in  F reund  G unther M ackenthun wurden 
f o r ta n  g ro sz e  G riin d g en sv ereh re r. iib e r s e in e n  S c h r e ib t is c h  h an g te  e r
22 Hertha B orch ert, S. 50.
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e in  B ild  des g ro sz en  S c h a u s p ie le rs  und R e g is s e u r s ,  das e r  m it den 
W orten u n te r s c h r ie b  " e r la u b t  i s t ,  was g e f a l l t . "
J e t z t  f o lg t e  f u r  ih n  e in e  Z e i t  d e r  in te n s iv e n  L ek tiire  d e r  dram a-
t i s c h e n  K la s s ik e r ,  a l i e n  v o ran  S h a k e sp e a re , d e sse n  Werke e r  l e i d e r
n i c h t  in  d e r  B ib l io th e k  s e in e s  V a te rs  fa n d . O ft b ra n n te  noch b i s  zwei
o d e r d r e i  Uhr a u f  seinem  Zimmer L ic h t ,  a b e r  an d ie  S ch u lau fg ab en  d a ch te
e r  kaum noch. E inm al s o i l  e r  so g a r  i n  d e r  M athem atikstunde beim  Lesen
23e in e r  T h e a te rg e s c h ic h te  e r t a p p t  worden s e in .  S e in  Zimmer wurde s e in  
R e ic h , i n  das e r  s ic h  o f t  auch m it  s e in e n  g le ic h g e s in n te n  F reunden  zu - 
riickzog . Es gab la n g e  D isk u ss io n e n , man l a s  s ic h  aus v e rb o te n e r  
L i t e r a t u r  v o r  o d e r  e r  g in g  m it seinem  F reund  o d e r V e t te r  a u f  la n g e  
S p az ie rg an g e  durch  das n a c h t l ic h e  Hamburg. D er Funke d e r  H am letau f- 
fu h ru n g  h a t t e  g ro sz e  s e e l i s c h e  F e u e r i n  dem ju n g en  Mann e n t f a c h t ,  und 
W olfgang s t e l l t e  m it s e in e n  Freunden  g e i s t i g e  H ohenfluge an . D ie 
M u tte r  sah  dem T re ib e n  ih r e s  Sohnes m it e in ig e r  Unruhe z u , da  e r  du rch  
s e in  r e b e l l i s c h e s ,  n ic h t  konform es V e rh a lte n  d ie  A ufm erksam keit a n -  
d e r e r  L eu te  und b e so n d e rs  von NSDAP-M itgliedern a u f  s ic h  zog.
I n  den J a h re n  1936 -  Uo, J a h re  des in n e re n  A ufruh rs  f u r  den s e n -  
s ib l e n  E in z e lg a n g e r  B o rc h e r t ,  den gegen a l l e s  H e rg eb rach te  S turm - 
la u fe n d e n , v e rb an d  ih n  e in e  enge F re u n d s c h a f t  zu einem  G le ic h g e s in n te n , 
G un ther M ackenthun. B o rc h e r t h a t t e  in  ihm s e i t  O s te rn  19 3 6 , a l s  e r  
d ie  K la sse  I l l b  w ie d e rh o le n  m u sz te , e in e n  neuen F reund  und L e id e n sg e - 
n o ssen  g e fu n d en . Auch M ackenthun wurde n ic h t  in  d ie  Q u a rta  v e r s e t z t ,  
wodurch b e id e  a u to m a tisc h  i n  d e r  neuen K la sse  m ehr zusam m enhielten .
S ie  und noch zwei w e i te r e  K lassenkam eraden b i ld e t e n  b a ld  e in e  C liq u e ,
23 E b d a ., S . 5h.
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d ie  s ic h  m it  r e h e l l i s c h e n  Gedanken herum trugen  und o f t  l e i c h t s i n n i g  
ih re n  W id ers tan d  zum Nazirergime o f f e n h a r te n .  S ie  w agten es zum B e i-  
s p i e l  w ahrend n a t io n a l e r  F e ie r ta g e  in  g rauen  Anziigen in  d e r  S chu le  zu 
e r s c h e in e n , a n s t a t t  i n  den p f lic h tg e m a sz e n  H J-U niform en. Dasz d ie  
E l t e r n  iib e r d e r a r t ig e  U nvernunft a u s z e r s t  b e u n ru h ig t w aren , i s t  zu 
v e rs te h e n .
M ackenthun wurde e r s t  durch  B o rc h e r t an L i t e r a t u r  i n t e r e s s i e r t , 
a l s  d e r  ihm v i e r  Bande S h ak esp eare  sc h e n k te . B ald  wuchs das gem ein- 
same l i t e r a r i s c h e  I n t e r e s s e  d e r  F reu n d e , und s i e  v e rb ra c h te n  d i s -  
k u t ie r e n d  v i e l e  S tunden  in  lan g en  N achten in  ih r e n  Zimmem und a u f  
la n g en  S p az ie rg an g en  n a c h ts  i n  Hamburg. W olfgang bekam i n  d e r  neuen 
Wohnung in  d e r  D o ro th e e n s tra sz e  i n  W in te rh u d e , i n  d ie  d ie  F a m ilie  
1936 zog , "d as  s c h o n s te  Zimmer," w ie  d ie  M u tte r e s  n e n n t. Es wurde 
d e r  T re f fp u n k t d e r  F re u n d e , und B o rc h e r t wurde d e r  A n tre ib e r  d e r  
gegen S chu le  und E l te r n g e n e r a t io n  r e b e l l ie r e n d e n  F reu n d esg ru p p e . Man 
l a s , d i s k u t i e r t e , g in g  in s  Kino und T h e a te r  und B o rc h e r t wurde e in  
" u n i n t e r e s s i e r t e r  S c h u le r ."  Das I n t e r e s s e  am B eru f des S c h a u s p ie le r s , 
durch  Griindgens ’ H am let-A uffiihrung in  B o rc h e r t g ew eck t, nahm mehr und 
mehr f e s t e  Formen an . Griindgens v e rk o rp e r te  f i i r  ih n  und s e in e  Freunde 
e in e  a n t i f a s c h i s t i s c h e  H a ltu n g . S ie  b e su c h te n  auch s e in e  F ilm e , von 
denen b e so n d e rs  "D er Tsnz a u f  dem V ulkan" von 1938 h erv o rzuheben  
i s t . ^  S e in  V e t te r  Corswandt e r in n e r t e  s ic h  genau an d ie se n  F ilm  
( s ie h e  K a p ite l  V d ie s e r  A r b e i t ) .  H in te r  dem r e b e l l i s c h e n  Gebaren 
s t e c k te  jed o ch  e in  em pfindsam er Mensch m it einem  f e s te n  L e b e n sz ie l 
und dem e is e rn e n  W ille n , d ie s e s  Z ie l  zu e r r e ic h e n ,  nam lich  zum
F i l m l i s t e  im Anhang
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T h e a te r  zu gehen. E r s c h r ie b  g ro sze  Mengen von e m o tio n e lle n  G ed ich ten  
und m achte s e in e  e r s t e n  d ra m a tisch e n  V ersuche; a l s  S ie b z e h n ja h r ig e r , 
noch ganz xuater dem E in f lu s z  von H am let. s c h r ie b  e r  s e in  e r s t e s  drama­
t i s  ches Werk, Y o ric k , d e r  N a r r , e in e  T rag o d ie  i n  f iin f  A ufzugen. Dem 
S tu ck  v o ran  s e t z t  e r  d ie  W orte: " S tu rz  e i n ,  W eltJ Es g ib t  d e r  N arren
zu v ie le ." ' M it diesem  A u fru f  w i l l  B o rc h e r t s e in e  Sendung a n t r e t e n ,  
d u rch  das T h e a te r  f r e i  d ie  W ahrheit verkunden .
D er ungestum e J iin g lin g  s c h r ie b  so g a r  an den G enera l-D ram aturgen  
des von Griindgens g e l e i t e t e n  P re u s z isc h e n  S t a a t s t h e a t e r s , des S t a a t -  
l ic h e n  S ch a u sp ie lh a u se s  B e r l in ,  E c k a r t von N aso , und b o t ihm s e in  
e r s t e s  S tu ck  an . Z u riickhaltung  und g ew isse  E rm utigung z u r  W e ite ra rb e i t  
bekam e r  a l s  A n tw ort. B o rc h e r t s o i l ,  l a u t  M ackenthun, vom F r iih ja h r  
1938 b i s  zum H erb st 19^0 m it E c k a rt von Naso im B rie fv e rk e h r  g e stan d en  
h a b e n .2 ^
25 M ackenthun: G esprach m it dem V e r f a s s e r ,  2h. A ugust 1975.
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B. Z e i t  d e r  L ehre und S c h a u s p ie lu n te r r ic h t  
( J a n u a r  1939 -  J u n i  19^1)
Nach dem A u s t r i t t  aus d e r  S chu le  begannen f u r  B o rc h e r t d ie  
s c h o n s te n  und f r e i e s t e n  J a h r e  s e in e s  L ebens. C h a r a k te r is ie r e n  k o n n te  
man d ie s e  P e r io d e  im Leben des w erdenden D ic h te rs  m it dem S a tz  aus 
einem  B r ie f  an Ruth Hager vom 10 . A p r i l  19^0: "Es i s t  e in  V ulkan in
m ir ,"  o d e r " in  meinem In n e re n  t o b t  es l a u f e n d ."  G le ic h z e i t ig  w ird  
ihm a b e r  b e w u sz t, w ie e r  s e l b s t  in  einem  sp& teren  B r ie f  an Ruth Hager 
vom 10. J u n i  19^0 s a g t :  "K unst komrat von Konnen. Konnen kommt von 
A rb e it"  (BN).
D ie F a m ilie  k n u p f te  d am als , wenn auch  v o r s i c h t i g e r , w e i te r e  neue
B e k a n n tsc h a fte n  a n , auch so lc h e  aus d e r  M u s ik v e lt . Zu denen z a h l t e ,
w ie  H e rth a  B o rc h e r t i n  i h r e r  S e lb s tb io g ra p h ie  e rw a h n t ,2^ e in  a l t e r
B e r l in e r  M u s ik le h re r , sow ie d e r  K a p e llm e is te r  und e in e  d e r  fu h ren d en
27
S an g erin n en  d e r  Hamburger V o lk so p er. A lle  d r e i  B o rc h e r ts  wurden 
damals zu e in e r  G e b u r ts ta g s f e ie r  J e n e r  S a n g e rin  i n  d e re n  Heim e in g e -  
la d e n .
Durch e in e n  F reund  bekamen d ie  B o rc h e r ts  E i n t r i t t s k a r t e n  f u r  d ie  
O p e re tte n a u ffu h ru n g  E ine  N acht in  V enedig d e r  V o lk so p e r , d ie  a l l e  d r e i
H e rth a  B o rc h e r t ,  S. 55.
^  Namen sow ie D aten w erden von H e rth a  B o rc h e r t i n  i h r e r  S e lb s t ­
b io g ra p h ie  s e l t e n  e rw ah n t.
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zusammen b e su c h te n . Nach d e r  A uffuhxung kamen d e r  K a p e llm e is te r  und 
d ie  ohen erw ahnte  S a n g e r in , d ie  d ie  H a u p tro lle  i n  d e r  O p e re t te  s a n g , zu 
einem  g e s e l l ig e n  B eisam m ensein zu  B o rc h e r ts . D ie S a n g e rin  e r s c h ie n  in  
ih rem  Buhnenkostiim , einem  "M arch en k le id ,"  und H e rth a  B o rc h e r t n an n te  
s i e  e in e  " f e e n h a f te  E rsc h e in u n g ." Lange b l i e b  s i e  den B o rc h e r ts  
n ic h t  v e rb u n d en , da s i e ,  nachdem s i e  von dem K a p e llm e is te r  e in  unehe- 
l i c h e s  Kind bekommen h a t t e ,  nach- B e r l in  g in g  und n ie  v ie d e r  etw as von 
s i c h  h o re n  l i e s z .  D er K a p e llm e is te r  dagegen b l i e b  den B o rc h e r ts  la n g e r  
t r e u  und re v a n c h ie r te  s ic h  b e i  ih n e n  o f t  m it F r e ik a r te n  f u r  d ie  V olks­
o p e r . D iese  F re u n d sc h a f t m it d e r  S a n g e rin  und dem K a p e llm e is te r  h a t  
d ie  M u tte r  m it s e h r  v i e l  V e rs ta n d n is  in  i h r e r  S e lb s tb io g ra p h ie  n ie d e r -  
g e sc h r ie b e n . Das N azireg im e v e r s c h a r f te  um d ie s e  Z e i t  s e in  Vorgehen 
gegen d ie  Ju d e n , auch s o lc h e ,  d ie  im M usik leben  D eu tsch lan d s e in e  
p a r t e ig e r e c h te  R o lle  s p i e l t e n .  D eshalb  m uszte  d e r  K a p e llm e is te r  auch 
s e in e n  F o s te n  in  Hamburg v e r l a s s e n ,  J a  s o g a r  D e u tsc h la n d , da e r  Jude 
w ar. D ie se r  H inw eis d i i r f te  d ie  B e k a n n tsc h a ft i n  d ie  J a h r e  1936 -  39 
ru c k e n .
D iese  E pisode iib e r d ie  F re u n d sc h a f t zu  dem K a p e llm e is te r  und d e r  
S a n g e r in , und durch  s i e  d e r  K on tak t zu d e r  Hamburger V o lk so p e r , kann 
in  B o rc h e r t s e l b s t  I n t e r e s s e  zu dem M archenhaften  h e rv o rg e ru fe n  haben . 
E r h a t  s ic h  s p a te r  f i i r  M ozarts M archenoper Die Z a u b e r f lo te  b eso n d e rs  
i n t e r e s s i e r t , d ie  Griindgens 1938 m it K ara jan  in  B e r l in  neu  i n s z e n ie r t e .  
B o rc h e rt h a t  auch Anfang 19^1 s e l b s t  an einem  M arch e n te x t, d e r  
In d is c h e n  L egende. g e a r b e i t e t , w ie aus B rie fe n  an V era  M o lle r  h e rv o r -  
g e h t .  Der E in f lu s z  d e r  K u n st, b e so n d e rs  d e r  d a r s te l le n d e n  Kunst und
pQ
Hertha B orch ert, S . 56.
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des A u sd ru ck stan zes  i s t  n ic h t  g e r in g  a u f  B o rc h e r t g e b lie b e n . S e in e  
Bewunderung von H ara ld  K re u tz b e rg  sow ie s e in e  V o rlie b e  f u r  N olde und 
B arlach  zeugen davon.
In  den d r e i s z ig e r  J a h re n  d e r  H i t l e r z e i t  l i e f e n  in  den K inos 
a u sz e r  den d e u tsc h e n  auch  v i e l e  a u s la n d is c h e  F ilm e , u n te r  ih n e n  auch 
M uBikfilm e. Corswandt e r in n e r t  s ic h :  "M ir s in d  aus d i e s e r  Z e i t
(1936-1939) zwei F ilm e in  E rin n eru n g  g e b l ie b e n , d e r  a m erik an isc h e  F ilm  
San F ra n c is c o  von 1936 m it C la rk  G able -  d ie  T i te lm e lo d ie  h ie s z  auch 
"San F ra n c is c o "  und wurde gesungen -  und e in  d e u ts c h e r  F ilm , d e r  
P a t r i o te n  h ie s z  m it M ath ias Wiemann, und m it dem T i te ls o n g  " P a r i s ,  du 
b i s t  d ie  s c h o n s te  S ta d t  d e r  W e lt ."  Von b e id e n  T i t e ln  w ar W olfgang 
s e h r  b e e in d r u c k t .  M. W. (m eines W isBens) haben w ir  auch  d ie  S c h a l l -  
p l a t t e n  g eh ab t (BVj C orsw andt, 13 . J u l i  1 9 T ^ )* " ^
Corswandt m ein te  in  einem  G esprach m it dem V e r f a s s e r ,  dasz  e in  
U S-R evuefilm  m it F red  A s ta i r e  B o rc h e r t dazu  b e g e i s t e r t  haben s o l i ,
1939 U n te r r ic h t  im S te p ta n z  in  d e r  S ch u le  a u f  d e r  H a l l e r s t r a s z e  zu
nehm en.^0
B o rc h e r t musz in  s e in e n  Handlungen nach  auszen  h in  a l s  t h e a t r a -  
l i s c h e r  und n ic h t  a l s  p o l i t i s c h e r  Mensch v e rs ta n d e n  w erden . Es 
d ra n g t ih n  zu r Aus s a g e ,  zum H inausposaunen d e r  W a h rh e it, w ie e r  e s
Der F ilm  San F r a n c is c o , d e r  m ehrere  G esangs- und Tanznummem
h a t ,  h a n d e l t  von d e r  S a n g e rin  J e a n e t te  McDonald, d ie  zw ischen  O pem -
h a u s -  Oder N a c h tc lu b k a r r ie re  e n tsc h e id e n  musz. P a t r i o te n  b e h a n d e lt 
d ie  L iebe  e in e s  Madchens zu einem  iiber F ra n k re ic h  a b g e s ti i r z te n  
d eu tsch en  F l i e g e r  w ahrend des l e t z t e n  K r ie g s ja h re s  1918.
In  F rage  kommen d ie  b e id en  F red  A s ta i r e  F ilm e Top Hat von 1935
und D ancing Lady von 1933 , d ie  m it d e u tsch en  T ex ten  u n te r  den T i t e ln
Ic h  ta n z e  n u r f u r  Pich. und Ic h  ta n z e  m ich in  D ein H erz h i n e i n , in  
d ie s e r  R e ih e n fo lg e , in  d eu tsch en  Kinoa v o r dem Z w eiten  W e ltk rie g  
l i e f e n .
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s p a t e r  in  d e r  P r o s a a r b e i t  D er S c h r i f t B t e l l e r  b e k u n d e te . Tm Chanson 
sah  B o rc h e r t e in e  g u te  M o g lic h k e it d e r  p o l i t i s c h e n  A ussage. Durch den 
R e f ra in  v e rh a rm lo s t ,  konn ten  d ie  V erse s e l b s t  in  v e r k l e id e t e r  Form d ie  
A ussage und o f f e n t l i c h e  K r i t i k  b r in g e n . E r ,  sow ie s e in  V e t te r  CorB- 
v a n d t und M ackenthun b e su c h te n  o f t  den " B ro n z e k e lle r"  in  d e r  Neu- 
s t a d t e r s t r a s z e  in  d e r  I n n e n s ta d t ,  dem dam als e in z ig e n  K a b a re tt  Ham- 
b u rg s . H ie r  t r a f e n  s ic h  d ie  A v a n tg a rd is te n , Bohemiens und Biihnen- 
k i in s t l e r  s e in e r  Z e i t ,  und es w urde , o f t  aus dem S t e g r e i f ,  K a b a re tt  g e -  
s p i e l t ,  d u rc h s e tz t  m it Chanson- und M u ssk e in lag en . Das Stammensemble, 
dee f u r  d ie  B eg le itm u sik  k a b a r e t t i s t i s c h e r  Nummem u n e r la s z l ic h  w ar, 
h a t t e  e in  Xylophon. M it d iesem  In s tru m e n t ,  das B o rc h e r t in  D rauszen 
v o r  d e r  Tiir so  e f f e k t v o l l  v e rw en d e t, kann e r  auch z u s a tz l i c h  durch  den 
X y lo p h o n v irtu o sen  K urt E n g e l, d e r  w ahrend des K rieg es  in  d e r  R ad io sen - 
dung "W unschkonzert" s p i e l t e ,  v e r t r a u t  geworden s e in .  S e in  V e t te r  
Corswandt b e sa s z  m ehrere P l a t t e n  von K urt E ngel und seinem  Q u in t e t t ,  
d ie  e r  und B o rc h e r t des o f t e r e n ,  b e so n d e rs  wenn B o rc h e rt w ahrend 
s e in e r  M i l i t a r z e i t  a u f  H eim atu rlaub  w a r , zusammen a n h o r te n . Corswandt 
s c h r ie b  zu d e r  F rage  iib e r B o rc h e r ts  Verwendung von K la r in e t t e  und 
^ r lo p h o n : "D ie K la r in e t t e  und das Xylophon w aren  ihm (B o rc h e r t)  d ah er
b e so n d e rs  b e k a n n t, w e i l  ic h  dam als T a n z p la t te n  h a t t e  von d eu tsch en  
M u sik em , d ie  a u f  b e id e n  In s tru m e n te n  ja zzv e rw an d te  Musik m achten"
(BV; C orsw andt, 26 . Septem ber 197*0*
G riindgens, das I d o l  b e id e r  F reu n d e , sow ie auch C o rsw and ts , war 
s e i t  193*+ In te n d a n t  des S ta a t l i c h e n  S c h a u sp ie lh a u se s  am Gendarmen- 
m ark t in  B e r l in .  S e i t  dem Hamburger G a s ts p ie l  m it  d e r  H am let-A uf- 
fiih rung  v e r f o lg te  B o rc h e r t das T h e a te rw irk e n  G riindgens1 m it g ro s z e r  
A ufm erksam keit. E in  b e so n d e re s  I n te r e s s e  G riindgens’ g a i t  auch d e r
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M usik. E r s e l b s t  i n s z e n ie r t e  m ehrere  O p era , wovon d ie  Z a u b e r f lo te n -  
in s z e n ie ru n g  d e r  B e r l in e r  S ta a ts o p e r  im J a h re  1938 e in  M e ile n s te in  in  
d e r  d eu tsch en  O p e rag e sch ic h te  w ar (im  K a p ite l  V d ie s e r  A rb e it  w ird  a u f  
d ie s e  A uffiihrung g en au e r e in g eg a n g e n ). Auszerdem b ra c h te  Griindgens 
e in e  v o l l i g  neue F assung  von P a u l A pels h e ite re m  T rau m sp ie l Hans 
S o n n e n s to sz e rs  H o lle n fa h r t  m it la n g en  Gesangsnummern h e r a u s , d ie  in  
d ie s e r  N eufassung auch 1939 im A lto n a e r  V o lk s th e a te r  g e s p i e l t  w urde.
1939 ham Griindgens im B e r l in e r  S t a a t s t h e a t e r  m it s e in e r  N eu in - 
s z e n ie ru n g  von B uchners Dantons Tod h e ra i» s , d ie  von K. H. Ruppel a l s
e in  "G ip fe lw erk  d e r  d e u tsch en  d ra m a tisch e n  D ich tung" b e z e ic h n e t
31 • **w urde. W e ite rh in  b e r i c h t e t  g e n a n n te r  K T it ik e r  iib e r d ie  A uffiih rung ,
" s i e  s e i  von k r i t i s c h e r  G e n au ig k e it gew esen, h a t t e  g ro sz e  packende
T h ea terw irk u n g  g e h a b t, ohne V ulkanausbruch  a b e r  w i ld ,  e le m e n ta r  und
do n n ern d ."  K. H. Ruppel s p r i c h t  von Griindgens von einem  R e g is s e u r ,
32d e r  " e in  m u s ik a lis c h e s  und e in  g e i s t i g e s  Ohr h a b e ."
Der wohl w ic h t ig s te  Griindgens f i lm  f i i r  B o rc h e r t i s t  d e r  u n te r  d e r  
R egie  von Hans S te in h o f f  1938 g e d re h te  F ilm  Der Tanz a u f  dem V u lk an , 
d e r  den g e s c h ic h t l ic h e n  S to f f  d e r  b i irg e r l ic h e n  R ev o lu tio n  von 1830 i n  
F ra n k re ic h  a l s  Thema h a t t e .  I n  d iesem  a l s  R evuefilm  g e ta r n te n  S p ie l -  
f i lm  s t e l l t e  d e r  g ro sz e  S c h a u s p ie le r  den Komodianten und R e v o lu tio n a r  
D ebureau d a r ,  d e r  a l la b e n d l ic h  in  dem P a r i s e r  V o lk s th e a te r  T h e a tre  
des Funambule s a t i r e -  und s p o t tg e t r a n k te  V erse  a u f  den u n b e lie b te n  
Konig K a rl X sang .
^  G iinther P e n z o ld t ,  Georg B uchner (V e lb e r b e i  Hannover: 
F r i e d r i c h ,  1 9 7 2 ), S . 62.
32  E bda., S. 62.
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D ie se r  F ilm  h a t t e  s o f o r t  g ro sz en  Z u la u f , b e so n d e rs  von d e r  Ju g en d , 
da  e r  d ie  A rt R eg ie ru n g sfo rm , w ie du rch  d ie  H i t l e r d i k t a t u r  in  D eu tsch­
la n d  p r a k t i z i e r t  w urde , d e u t l i c h  a b le h n te .
B o rc h e r t und M ackenthun sahen  den F ilm  a l l e i n  d r e i -  o d e r  v ie rm a l. 
Der H a u p tsc h la g e r d ie s e s  F ilm e s , "D ie N acht i s t  n i c h t  a l l e i n  zum 
S c h la fe n  d a ,"3 3  den Griindgens s a n g , b e e in d ru c k te  b e id e  s e h r  und w ar
oj l
e in e  d e r  w enigen P l a t t e n ,  d ie  B o rc h e r t v i e l e  J a h re  la n g  b e s a n z . ~5
Von B o rc h e r ts  V e t te r  l ie g e n  d ie  g le ic h e n  b r i e f l i c h e n  A ussagen v o r ,  e r
s a g t :  "Von noch e i n e r  Aufnahme C S c h a l lp la t te )  von Griindgens aus dem
F ilm  'Tanz a u f  dem V ulkan ' b e t i t e l t  'D ie  N acht i s t  n i c h t  a l l e i n  zum
S c h la fe n  d a ' w aren w ir  b e id e  s e h r  b e e in d r u c k t .  Auch d ie s e  P l a t t e  h a t t e
B o rc h e rt b e s e s s e n ."  Auch Mackenthun b e s i t z t  s e i t  J e n e r  Z e i t  d ie se n
S c h la g e r  a u f  e in e r  78 rpm S c h e l la c k p la t te  und s p i e l t e  s i e  dem V e r fa s s e r
w ahrend s e in e s  Hamburgbesuches am 2k.  August 197? v o r . A lle rd in g s
wurde a u f  i h r  d e r  S c h la g e r  von dem M e i s t e r s e x t e t t , den f r iih e re n
Comedian H a rm o n is ts , gesungen . D iese  Gruppe w ar e in  in  den d r e i s z i g e r
J a h re n  s e h r  b e l i e b t e s  Ges a n g s q u in te t t  m it K la v ie r ,  das B o rc h e r t von
35a l i e n  dam aligen  I n te r p r e te n  am m e is te n  l i e b t e ,  s a g te  M ackenthun.
Der T ex t d ie s e r  und a n d e re r  Gesangsnummem, d ie  Grundgens in  d ie -  
sem F ilm  v o r t r u g ,  sow ie das A rrangem ent d e r  M usik t e n d ie r t e n  s t a r k
33 T ext im Anhang
Die P l a t t e  "Daa g l b t ' a  n u r  e in m al"  jCSLE 1U677-P) d e r  d e u tsc h e n  
TELDEC S c h a l lp la t te n  GmHH, 1972, a u f  d e r  u n te r  anderem  auch  d i e s e r  
Grundgens F ilm sc h la g e r  i s t , s a g t  im e r la u te m d e m  T ext a u f  d e r  P l a t t e n -  
h u l le  "D er 'P r o te s t s o n g 1 d u r f te  n ic h t  a u f  P l a t t e  e r s c h e in e n ."  Auf d e r  
P l a t t e  w are das L i c h t t  o n -O r ig in a l  aus dem F ilm  w ied e rg eg eb en .
^  M ackenthun: G esprach  m it dem V e r f a s s e r ,  2U. A ugust 1975*
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zum Chanson h in ;  d ie s e  A rt von U n te rh a ltu n g sm u sik  i n t e r e s s i e r t e  Bor­
c h e r t  h e s o n d e rs .  S e in  V e t te r  v e i s t  i n  e in e r  B r i e f s t e l l e  vom 13- J u l i  
197^ (BV) d a ra u f  h i n ,  a l s  e r  s a g t ,  d asz  B o rc h e r t  d ie s e  A rt M usik w ie  
i n  dem e rw ah n ten  G ru n d g e n ssc h lag e r a l s  G ebrauchsm usik  em pfand, a l s o  z u r  
U nterm alung  o d e r  I n t e r p r e t a t i o n  e in e s  T e x te s .
E r i n t e r e s s i e r t e  s i c h  s e h r  d a f u r ,  w ie  d ie  M usik zu dem je w e i l ig e n  
T ex t p a s z te .  D ie  t e x t l i c h e  A ussage w ar f u r  ih n  w ic h t ig ,  n i c h t  w ie , 
in  d iesem  F a l l e  m u s ik a l i s c h ,  d e r  T ex t v o rg e tra g e n  w urde . In  s e in e r  
r e i f e r e n  F ro s a  d e r  l e t z t e n  J a h r e ,  d ie  l a u t  v o rg e tra g e n  d ie  g r o s z te  
W irk u n g sk ra f t b e s i t z t ,  e m p fin d e t d e r  L e s e r ,  bzw. d e r  H o re r , eben  genau 
d a s . In  einem  B r i e f  vom F r i ih ja h r  19^1 an V era  M o lle r ,  d e r  S c h o p fe r in  
des Ham burger O r ig in a ls  'K le in  E m a , 1 e i n e r  ty p iB ch en  G ro s z s ta d tg o re ,  
s c h r e ib t  B o rc h e r t  i n  Bezug a u f  das G rundgens-F ilm  L ie d : "Das L ie d
1 Chanson d e r  N a c h t ' w ar au s  H yperion  und w ird  von dem K om odianten 
D ebureau i n  e i n e r  P a r i s e r  T av em e  zum B es te n  g e g e b e n ." ^
D ie se s  "Chanson d e r  N ach t"  aus dem G riindgens-F ilm  s c h e in t  B or­
c h e r t  zu zwei s e i n e r  G ed ich te  a n g e re g t zu b ab en : "13  V e rs e ,"  das e r
im A p r i l  19^0 an  H uth H ager g e s c h ic k t  h a t t e ,  sow ie das u n d a t i e r t e
"Den D ic h te rn "  aus dem Z yklus D er L e u c h ttu rm . den e r  1 9 ^  a l s  Dank dem
37F reund  C a r l A lb e r t  Lange w idm ete . B eide  haben  a l s  G rundthem a d a s -  
v o lle -L e b e n -g e n ie s z e n  a b e r  auch das P lan esch m ied en  und den A u fru f  zu r
^  B is  a u f  ganz w enige s in d  a l l e  noch e x i s t i e r e n d e n  B r ie f e  an 
V era  M o lle r  u n d a t i e r t .  S ie  s in d  Jedoch  a l l e  zw isch en  Dezember 19^0 
und 22 . A p r i l  19^1 g e s c h r ie b e n  w orden.
37 A lle  G e d ic h te , d ie  n i c h t  im  Gesamtwerk e n th a l t e n  s in d ,  
stammen aus den n a c h g e la s se n e n  Werken d e r  B orchert-S am m lung , S t a a t s -  
und U n i v e r s i t a t s b ib l i o th e k  Hamburg. W e ite re  H inw eise  a u f  d ie s e  e r -  
s c h e in e n  im T ex t a l s  NG.
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R e b e ll io n  u n te r  den M annern, d ie  s i c h  n a c h ts  t r e f f e n .
W ahrend d e r  kommenden K r ie g s ja h r e ,  wenn B o rc h e r t  f u r  k u rz e  Z e i t
a u f  H e im a tu rlau b  i n  Hamburg w a r, l i e s z  d i e s e r  c h a n so n h a f te  F ilm -
s c h la g e r  G riindgens1 ih n  n i c h t  l o s .  S e in e  M u tte r  b e r i c h t e t  d a ru b e r  in
i h r e r  S e lb s tb io g r a p h ie  und s a g t :  " .  . . b e i  uns zu Hause l i e f  e in e
G riin d g e n sp la tte  'D ie  N ach t i s t  n i c h t  a l l e i n  zum S c h la fe n  d a , d ie  N acht
i s t  d a , d a sz  was g e sc h e h , das S c h i f f  i s t  n i c h t  n u r  f u r  den H afen d a ,  es
38musz h in a u s ,  h in a u s  a u f  hohe S e e . '"
* •  “5 0Corswandt e rw ahn te  dem V e r f a s s e r  g e g en iib e r, d asz  B o rc h e r t  dam als 
b i s  zu  se in em  Tode e in e  w e i te r e  G riin d g e n sp la t te  b e s a s z ,  n a m lic h  d ie  
m it  den Griindgensgesangsnum m ern aus dem A p e l 's c h e n  T rau m sp ie l Hans 
S o n n e n s to sz e rs  H o l le n f a h r t . ^  D ie se s  e i n s t  iib e rau s  e r f o lg r e ic h e  L u s t-  
s p i e l  w urde 1938  von G rundgens i n  se inem  S c h a u sp ie lh a u s  am Gendarm en- 
m ark t in  B e r l in  n eu  i n s z e n i e r t j  e r  s e l b s t  s p i e l t e  d ie  H a u p tr o l le .
D ie V i e l s e i t i g k e i t  des T h e a te rg e n ie s  G riindgens, d e r  sowohl a l s  
S c h a u s p ie le r ,  a l s  auch a l s  R e g is s e u r  g ro sz e n  E r f o lg  h a t t e ,  h a t  s e h r  
a u f  B o rc h e r t  g e w irk t .  W ir w is s e n ,  d asz  e r  e s  a n s t r e b t e ,  e in ig e  s e in e r
\
e ig en e n  G ed ich te  i n  k a b a r e t t i s t i s c h e r  Form v e r to n t  zu h ab en . E inen  
d e r a r t ig e n  V ersuch  h a t  e r  19^2 gem ach t. C orsw andt s a g t  dazu  i n  seinem  
B r ie f  vom 1 3 . J u l i  197^ i "Es h a t  e in  r e g e r  B r ie fw e c h s e l m it e in e r  
M aria  von Schmedes s t a t tg e f u n d e n , e i n e r  zu  d e r  Z e i t  auch s e h r  b e -
H e rth a  B o rc h e r t ,  S . 113.
^  G esprach  m it dem V e r f a s s e r ,  k.  J u l i  1975*
U ra u ff iih ru n g , 16 . F e b ru a r  1911* D resden  (im  K in d le r  L i t e r a t u r  
L ex ik o n , D e u tsc h e r  T aschenbuch  V e r la g ,  1 9 7 ^ , Beuid 1 0 , S . U275)*
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k a n n ten  S c h la g e r s a n g e r in ,  d e r  e r  auch G ed ich te  zum V ertonen  g e s c h ic k t  
h a t ” (BVj C orsw and t, 1 3 . J u l i  197*0* B o rc h e r t  s c h r ie h  davon auch  an 
Hugo S ie k e r  von s e in e r  E in h e i t  aus S a a l f e ld / J e n a .  E r s a g t e ,  d a sz  d ie  
" S c h la g e rs a n g e r in  M. von Schmedes e in ig e  L ie d e r  h a t ,  d ie  s i e  v e r to n e n  
und P l a t t e n  davon machen la s s e n  w i l l .  F a l l s  das z u s ta n d e  koxnmt, w are 
das s e h r  Bchon. . . . I c h  f i n d e ,  das w are noch la n g e  n ic h t  das 
S c h le c h te s te "  u r t e i l t  e r  d a ru b e r  i n  dem S ie k e r - B r ie f  CBHj O k to b e r-  
November 19**2). B o rc h e r ts  G e d ic h ts z y k lu s  L a te m e , N acht und S te rn e  
sow ie e in ig e  a n d e re  s e i n e r  G ed ich te  w urden nach  seinem  Tode v e r -  
s c h ie d e n t l i c h  v e r t o n t . 1+1
V e rsc h ie d en e s  i s t  u b e r  B o rc h e r ts  Leben d e r  J a h r e  1938 -  Ul in  den 
d iv e r s e n  b io g ra p h is c h e n  V ersuchen  g e s a g t ,  e in ig eB  davon Jed o ch  B p a te r 
d e m e n tie r t  w orden . D ie  E l t e r n  sahen  zw ar ih r e n  Sohn in  Jen en  J a h re n  
f a s t  kaum noch. zu H ause; a b e r  das 'v o n  K neipe zu K n e ip e ' z ie h e n , das 
Ruhmkorf so  h e r a u s s t r e i c h t , w ird  von d e r  M u tte r  sow ie von M ackenthun 
g e le u g n e t .  Wahr i s t ,  d asz  e r  m it  s e in e n  F reu n d e n , in s b e s o n d e re  m it 
M ackenthun und  s p a t e r  w ahrend  s e in e r  W e h r d ie n s tz e i t  auch m it  se inem  
V e t t e r  C orsw andt den " B ro n z e k e lle r"  d es  o f t e r e n  b e su c h te  und so g a r  
e in ig e  s e in e r  'Songs und  B r e t t l v e r s e '  v o r t r u g ,  e in m al s o g a r  i n  Z i v i l .
i t
U ber e in e n  d ie s e n  B ro n z e k e lle rb e su c h e  B o rc h e r ts  w ahrend s e in e r
UpM i l i t a r z e i t  b e r i c h t e t  Ruhmkorf s e h r  t r e f f e n d .
A lin e  Buszmann, d ie  F re u n d in  d e r  M u tte r ,  w urde f i i r  B o rc h e r t  e in e  
l i t e r a r i s c h e  R a tg e b e r in  und M u tte r  z u g le ic h .  H e rth a  B o rc h e r t s c h r e ib t
V ertonungen  m it N o te n b e is p ie le n  s in d  im Anhang d i e s e r  A r b e i t .  
^  P e te r  Ruhm korf, S . 90.
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d a n ib e r :  "D iese  F ra u  g in g  e in e n  Umweg, w ahrend W olfgang, was e r  auch
t a t  und an g ab , m it g e ra d e z u  ta n z e r i s c h e n  S c h r i t t e n  dennoch s i c h e r  und
g e ra d e a u s  d iesem  in n e re n  G ese tz  und G e s ic h t f o l g t e . " ^
Im J u l i  19l*0 n ach  einem  M usikabend im Hause H ag er, zu dem auch
B o rc h e r t  e in g e la d e n  w a r , s c h r ie b  e r  das G ed ich t " C o n c e r ti  g r o s s i "  (NG).
E r s c h ic k te  e s  an A lin e  Buszmann und an den L e i t e r  des Hamann Q u a r t e t t s ,
B ern h ard  Hamann, d e r  d ie s e n  M usikabend g e s t a l t e t  h a t t e .  Das G ed ich t
g e f i e l  "und W olfgang bekam j e t z t  u b e r a l l  R u ck en stark u n g .
A lin e  Buszmann und Hugo S ie k e r ,  d e r  R ed ak teu r des Hamburger An-
z e i g e r ,  wurden B o rc h e r ts  l i t e r a r i s c h e  M en to ren , d ie  ihm b i s  zu  seinem
Tode a l s  F reunde z u r  S e i t e  s ta n d e n . I n  den K r ie g s Ja h re n  s c h r ie b  e r
s e h r  v i e l e  G e d ich te  e r n s t e r e r  N a tu r ,  von denen e in ig e  d as  K r ie g s e r le b -
n i s  w id e r s p ie g e l t e n , zum B e i s p ie l  "Zw ischen den S c h la c h te n ,"  "Hamburg
191*3," "K latB chm ohn," " B r ie f  aus R u sz la n d ,"  "Das e r n s te  Lachen" (HG),
und e n t f e r n t e  s i c h  i n  s e i n e r  I$ rrik  mehr und mehr von s e in e n  l i t e r a r i -
sch en  V o rb i ld e m . Hugo S ie k e r  sam m elte , was B o rc h e r t  ihm s c h ic k t e ,
und d ru c k te  d ie s e s  o d e r  Je n e s  G ed ich t b e i  p a s s e n d e r  G e le g e n h e it im
Hamburger A n z e ig e r a b ,  a b e r  n i c h t  ohne e ig e n e  G efah r von S e i te n  d e r
G estap o . S ie k e r  b e s a s z  s o g a r  den M ut, zw ei G e d ich te  B o rc h e r ts  zu
d ru c k e n , a l s  e r  19l*2 in  N um berg  in  E in z e lh a f t  s a s z .
In  den zw ei J a h r e n  des S c h a u s p ie lu n te r r i c h te s  gewann B o rc h e r t
auch e in  g e w isse s  V e r h a l tn is  zum T anz . E in e  T an zstu n d e  h a t t e  e r  n i c h t
1*5b e s u c h t i  Corsw andt m e in te ,  e r  h abe  s i c h  das Tanzen s e l b s t  a n g e e ig n e t.
H e r th a  B o r c h e r t ,  S . 6 7 .
1*1* Ebda.
1*5 1C orsw andt: G esp rach  m it dem V e r f a s s e r ,  **. J u l i  1975*
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M ackenthun e r i n n e r t e  s i c h ,  dasz  s i e  zusammen des o f t e r e n  zum F u n f-  
u h r-T a n z te e  gegangen w a ren , n i c h t  um zu ta n z e n ,  so n d ern  urn d ie  L eu te  
zu  h e o h a c h te n , b e so n d e rs  d ie  M adchen.
In  einem  B r i e f  an R u th  H ager vom 2k.  F e b ru a r  19^+0 erw ahnt B o rc h e r t 
e in e  g e w isse  L i l  ( L i e l ) ,  d ie  F reu n d in  e in e s  F re u n d e s , d ie  ihm " e in e  
l i e b e  S c h v e s te r"  s e i  (BN). S ie  w ar M a le r in  und  T a n z e r in . Auch a n d e re  
T a n z e rin n en  h a t  e r  i n  den J a h re n  des T h e a te r s p ie le n s  g e k a n n t. B a l l e t t -  
t r a i n i n g  w ird  s e i t  v i e l e n  J a h re n  a l s  s e h r  w ic h t ig  f u r  S c h u le r  d e r  
S c h a u B p ie lsc h u le n  an g eseh en . In  einem  B r i e f  an V era  M o lle r  vom F ru h -  
J a h r  19^1 b e d a n k t e r  s i c h  b e i  i h r  f u r  e in e  P l a s t i k  e in e s  B a lim ad ch en s , 
d ie  s i e  s e l b s t  g e s c h a f fe n  h a t t e ,  u n d  d as  B i ld  e i n e r  m a la isc h e n  Tem pel­
t a n z e r i n .  E r b e s c h r e ib t  s i e  m it den W orten: "D ie se s  H in n e ig en  und
H in v e r tra u e n  i n  e in e  G o t t h e i t ,  d ie s e s  L auschen nach  in n e n . Dann d ie s e  
T r a n c e - S in n l i c h k e i t  d es  T an zes : E k s ta s e  des U nbew uszten , . . . "  (BN).
Ira M&rz s c h ic k te  B o rc h e r t  V era  M o lle r  zwei G e d ic h te : "A nbei zwei Ge­
d ic h te  zum T e l l  an D ich -  e in s  an  B a l i  und an  B i ld  e i n e r  m a la isc h e n  
T e m p e lta n z e r in . ( s i i s z ) .  A nderes an d . G e l ie b te n ,  d ie  m ir  s ta r b e n :
Auch Du" (BN). H o c h s tw a h rsc h e in lic h  i s t  m it  dem e r s t e n  das G ed ich t 
"An d ie  T e m p e lta n z e rin "  g e m ein t.
D ie s i c h  neu  e n tw ic k e ln d e  A r t  des Biihnen- und A u sd ru ck s ta n ze s  b e -  
w u n d erten  M ackenthun und B o rc h e r t  s e h r .  Es gab dam als d r e i  g ro sz e  
T a n z e r ,  d ie  d iesem  m odem en Tanz e in e n  w e ltw e ite n  Namen gaben und 
D e u tsc h la n d  i n  d i e s e r  neuen  Tanzform  fu h re n d  in  d e r  w e s t l ic h e n  W elt 
e r s c h e in e n  l i e s z e n .  I h r e  V e r t r e t e r  w aren  Mary Wigman und i h r e  b e id e n  
S c h u le r  G re t P a lu c c a  und H a ra ld  K re u tz b e rg . I n  A m erika w\arde d ie s e
^  M ackenthun: G esprach  m it  dem V e r f a s s e r ,  2k.  A ugust 1975*
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U7von ih n en  p r a k t i z i e r t e  n eue  Tanzform  "The New German Dance" g e n a n n t. 
D ie W irk u n g s s ta tte n  d i e s e r  d r e i  V e r t r e t e r  d e s  m odem en A u sd ru ck s ta n ze s  
w aren H annover, D re sd en , Miinchen, L e ip z ig  und B e r l in .  Aus A lin e  B usz- 
manns E r in n e ru n g en  an W olfgang B o rc h e r t e r f a h r e n  w i r ,  dasz  B o rc h e r t 
u b e r  se inem  S c h r e ib t i s c h  e in  B ild  von Mary Wigmann hangen h a t t e .
H a ra ld  K re u tz b e rg  h a t t e  e r  in  einem  Hamburger G a s ts p ie l  im J a n u a r  19^1 
p e r s o n l ic h  e r l e b t .  An V era  M o lle r  s c h r e ib t  e r  s e in e  E ind riicke  von 
d i e s e r  Tanz a u f  fiih ru n g :
Ic h  w iinsche u n s , d asz  w ir  b e id e  noch e in m al H a ra ld  K re u tz b e rg  
ta n z e n  seh en  d u r fe n :  Es i s t  so  e in m a lig ,  e d e l  und g e n i a l ,
d a sz  Du es  n i e  v e rg e s s e n  w u rd e s t . Und es  v iird e  b estim m t 
auch  -  H au p tsache  -  a u f  D eine A rb e i t  E in f lu s z  h ab en . W ieder 
s t a r r t e  ic h  g e sp a n n t a u f  s e in e n  sch m alen , k a h le n  K opf -  e r  
s ta n d ,  n u r  d e r  in n e re  Atem durchw ogte  i h n ,  re g u n g s lo s  a u f  
d e r  B uhne, w ie  e in  G ott-Dam on. E r i s t  t a t s a c h l i c h  e i n e r  d e r  
ganz g ro sz e n  i n  d e r  W elt -  s e l b s t v e r s t a n d l i c h  n u r  l ' a r t  p o u r 
1 'a r t J  E in e r  von u n s ,  e i n e r  von den ew igen Got t e r n .  A ls  
e in e s  d e r  e r s t e n  Sachen t a n z t e  e r  -  i c h  g lau b e  e s  i s t  e in e  
N euschopfung: 'E e ld e in sa m k e it  * von Brahms und 'Widmung * von
Schumann. B e id es  ganz v e r i n n e r l i c h t , s e h r  m u s ik a lis c h :
E ine  gedam pfte  G e fu h ls e x p re s s io n . S e e le .  Dann a l s  U. T anz , 
i n  einem  g rau sch w arzen  Kostum (sch o n  d ie  Kostume s in d  e in z i g -  
a r t i g ,  o r i g i n e l l  und  g e n ia l )  ( e r  w ar f r i ih e r  M odezeichner -  
e ig e n e  E n tw iirfe ) A p o k a ly p tis c h e r  E n g e l, M usik von W ilc k en s , 
se inem  s ta n d ig e n  B e g l e i t e r ,  d e r  auch  e in e  B eihe  von T anz- 
dramen g e sc h r ie b e n  h a t  ( s e h r  g u t ) .  H ie r  w ar e r  ganz d e r  
W elt g r o s z t e r  T a n z e r . D iese  G rosze d e r  G eb ard e , d ie s e  Mimik 
in  einem  e d le n ,  f a s t  f e i l te n lo s e n  G e s ic h tJ  D ie s e r  a p o k a ly p - 
t i s c h - d u n k e l  und  f e i e r l i c h e  A u fru h r des G e h e im n isv o lle n  -  
e in e  n ah ezu  a g y p tis c h e  M elod ie  w ar i n  seinem  g ro s z e n , raum - 
f i i l le n d e n  und bannenden S c h r i t t . '  Was G o t t f r i e d  Benn a l s  
L y r ik e r  i s t  -  (neben  R i lk e ,  m ein  F re u n d , v e r b o te n . ') i s t  
H a ra ld  K re u tz b e rg  a l s  T an ze r: S e in  Tanz i s t  e in e  v u lk a -
n isc h -k o sm isc h e  A u ssch leu d eru n g  des H ir n s ,  d e r  S e e le  -  e in e  
g e ta n z te  V is io n  fo rn rv o lle n d e t g e b a l l t .  Dann s e h r  l i e b  mid 
s iisz  von M ozart: V e r l i e b t e r  G a r tn e r  (K ennst Du?) Dann e r -
haben  und w a h rh a f t  k o n ig l ic h  von R eger: K o n ig s tan z  i n  einem
w u n d e rv o lle n  von a l tg o ld -v e rb ra m te n  Kostum. Dann s e h r  a u s -  
g e la s s e n  und von v ag an ten h a ftem  Z auber und s e h r  kom odian-
E s th e r  E. P e a s e , Modern Dance (D ubuque, Iow a: Wm. C. Brown
Company P u b l i s h e r s ,  Second E d i t io n ,  1 9 7 6 ) , S. 6 .
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t i s c h ;  Sm etana: V ag ab u n d en lied . . . . D ie se r  in n e re
Hohepunkt i s t  J e d e s  J a h r  f a s t  das s c h o n s te  E r le b n is  f f ir  m ich 
. . . (BN; J a n u a r  1 9 ^ 1 ).
D er l e t z t e  S a tz  l a s z t  s c h l i e s z e n ,  d a sz  B o rc h e r t  schon  1 9 ^ 0 , wenn n ic h t  
s o g a r  schon  1939 Oder f r f ih e r  zu dem a l l j a h r l i c h e n  Hamburger G a s ts p ie l  
des g ro sz e n  T an ze rs  gegangen i s t .
M it k l a s s i s c h e r  M usik i s t  B o rc h e r t  a u ch  w ahrend s e i n e r  S c h a u s p ie l-  
z e i t  i n  B erfihrung g e b l ie b e n . D ie Oper em pfand e r  a l s  l a c h e r l i c h ,  e r  
s o l i  s ic h  " u b e r  d ie  a u fg e r is s e n e n  M inder und d ie  G esten "  (BV; H e rth a  
B o rc h e r t ,  23 . A ugust 197^) d e r  S anger t e i l w e i s e  s p o t t i s c h  g e a u s z e r t  
h ab en . Auch s e in  V e t te r  C orsw andt e r i n n e r t e  s ic h  an e in e n  gem ein- 
samen Besuch von P u c c in is  Madame B u t t e r f l y , i n  dem s ic h  b e id e  fiber den 
langsam en Tod d e r  B u t t e r f l y  m o c k ie r t  h ab en . D ie S in f o n ie  w ar ihm zu 
b o m b a s tis c h , e r  s e i  a l l e r g i s c h  dagegen gew esen , s a g te  s e in  s p a t e r e r
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F reu n d  B ern h ard  M eyer-M arw itz; s e in e  A bneigung gegen  s in f o m s c h e  
M usik i s t  d u rch  d ie  A ussagen d e r  M u tte r  sow ie d u rch  s e in e n  B r i e f  aus 
J e n a  vom 30. O k to b er 19^U i n  e in  ganz a n d e re s  L ic h t  g e rfic k t w orden.
In  se inem  L e h re r  Helmuth G m elin fa n d  e r  n i c h t  n u r  e in e n  v e r -  
s ta n d n i s v o l le n  B fihnenexperten , so n d ern  auch e in e n  g e f u h ls v o l le n  L ie b -  
h a b e r  von k l a s s i s c h e r  M usik . I n  seinem  H ause , wo B o rc h e r t m ehr a l s  
e in m al ganze  N achte  v e r b r a c h te ,  k o n n te  e r  s e in e n  L e h re r  am K la v ie r  in  
das R eich  k l a s s i s c h e r  M usik zurfickgezogen b e o b a c h te n . E r s c h r ie b  d a -  
r u b e r  in  se inem  A r t ik e l  zu Helmuth Gm elins 50. G e b u rts ta g  im Hambur­
g e r  A n ze ig e r vom 21. Marz 19^1: "E r s a s z  b i s  s p a t  in  d ie  N acht am
K la v ie r  und v e r t i e f t e  s i c h  in  e in  in n e re s  R eich  fiber B ach, T s c h a i-




kovsky und C h o p in .”
D ie M usik  von Johann  S e b a s t ia n  Bach h a t  B o r c h e r t ,  w ie  es s c h e i n t ,  
von s e i n e r  Ju g en d  b i s  zu se in em  Tode m ehr a l s  a n d e re  k l a s s i s c h e  M usik 
b e r i ih r t .  D ie M u tte r  s a g t  i n  einem  B r ie f  an den V e r f a s s e r  vom 29•  Sep­
tem b er 1972: "B e e in d ru c k t w ar e r  wohl n u r  von B a c h 's c h e r  M u sik .” E r
e r l e b t e  Bachs g ro s z e s  Werk D ie  M atth au s  P a s s io n  1 9 ^ 0 , i n  d e r  s e in e  
T a n te  Anna s a n g , a b e r  auch  schon  im November 1939* a l s  d ie s e s  Werk von 
se in em  eh em alig en  M u s ik le h re r  H einz Hamm i n  d e r  P e t r i k i r c h e  a u fg e f i ih r t  
w u rd e , w ie  s i c h  M ackenthun e r i n n e r t .  M o g lic h e rw e ise  h a t  e r  d ie s e s  
g ro s z e  Werk von B ach m ehr a l s  zw eim al g e h o r t ,  d a  e s  i n  D e u tsc h la n d  in  
den K r ie g s -  und N a c h k r ie g s ja h re n  a l l j a h r l i c h  i n  v i e l e n  S ta d te n ,  b e ­
so n d e rs  i n  d e r  O ste rw o ch e , gegeben  w orden i s t .  S eh r t r e f f e n d  h a t  e r  
e s  s p a t e r  i n  s e in e r  P r o s a a r b e i t  D ie  l a n g e . la n g e  S t r a s z e  la n g  v e rw an d t. 
S e in e  R e a k tio n  a u f  den B esuch von 1939 h a t  M ackenthun a l s  s e h r  n e g a t iv  
i n  E r in n e ru n g . B o rc h e r t s o i l  u b e r  d ie  Lange des W erkes a u fg e b ra c h t 
gew esen s e in  und e s  a l s  l a n g w e i l ig  em pfunden h ab en . Im J u l i  19^0 e r -  
w ahnte  B o rc h e r t i n  einem  B r i e f  an  A lin e  Buszmann, d a sz  e r  g e rad e  e in e  
Fuge von Bach im R adio  h o r t .  Zw ischen ihm und d i e s e r  F ra u  musz auch 
im Bezug a u f  d ie  B a c h 'sc h e  M usik e in  gem einsam es V e rs ta n d n is  b e s ta n d e n  
h a b e n , denn s i e  s c h ic k te  ihm im November 19^2 v o r  s e i n e r  V e rse tz u n g  in  
e in  S t r a f b a t a i l l o n  n ach  R u sz la n d , e in e  Rede u b e r  Johann  S e b a s t ia n  Bach. 
In  einem  B r ie f  an s i e  vom 2 . Dezember 19^2 s a g t  e r :  "D ie Rede u b e r
B ach , d ie  m ich noch am l e t z t e n  Tag i n  J e n a  e r r e i e h t e ,  h a t  m ich b i s  v o r  
w enigen  Tagen b e g l e i t e t  -  -  nun i s t  s i e  dem u b e r s t i i r z te n  A ufbruch  zum
^  B o r c h e r t ,  "H elm uth Gm elin 50. G e b u r t s ta g ,” Hamburger A n z e ig e r , 
2 1 . M arz 19U l.
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O pfer g e f a l l e n "  (j3Nl.
M it d e r  p lo t z l i c h e n  E in b e ru fu n g  zum H eer M it te  J u n i  19^1 nach  
Weimar i s t  f u r  B o rc h e r t  d ie  's c h o n s te  Z e i t  s e in e s  L eb en s’ m it einem  
S c h la g  zu  E nde, und e r  f i n d e t  s i c h  w ie d e r  in  e i n e r  "W elt des Zwanges 
und d e r  U n ifo rm -E in fo rm ,"  d ie  " a l l e s  S chone, a l l e  K u n st1* i n  ihm t o t e t .^ 0 
Und e r  v e i s z ,  dasz  von J e t z t  ab " d ie  F r e i h e i t  d ie  G rundbedingung" f u r  
s e i n  g anzes Leben s e in  m usz, wenn s ic h  d ie s e s  e r f u l l e n  s o l i .
P e te r  Ruhmkorf, S . 52.
C. M i l i t a r -  und N a c h k r ie g s z e it  
(J u l i  19^1 -  November 19^7)
In  D eu tsc h la n d  s ta n d  d ie  B evo lkerung  an fa n g s  d e r  K rie g s  J a h r e  noch 
u n te r  dem G lu ck stau m el d e r  m i l i t a r i s c h e n  E r f o lg e ,  und g e f a l l e n e  V a te r  
und Sohne v u rd en  a l s  H elden  des V a te r la n d e s  g e f e i e r t .
Das P ro p ag a n d a m in is te r iu m  u n te r  d e r  L e itu n g  von D r. Jo se p h
G oebbels h a t t e  schon  s e i t  J a h re n  d ie  F i l m in d u s t r i e , T h e a te r - ,  M usik -
51und K u n stw e lt u n te r  s e i n e r  K o n t r o l l e .  H i t l e r  und G oebbels sah en  in  
d e r  K u n st, M usik und L i t e r a t u r  d ie  M edien , d u rch  d ie  s i e  i h r e  p a r t e i -  
p o l i t i s c h e n  A nschauungen dem Volk schm ackhaft machen k o n n te n . 1939 b e -  
gann auch  im Rundfunk e in  z ie lb e w u s z te r  E in s a tz  von m u s ik a lis c h e n  
M i t t e in ,  s e h r  o f t  von M arschen , z u r  Hebung d e r  K r ie g s b e g e is te ru n g  
u n te r  d e r  B ev o lk eru n g . A lte  M arsch e , w ie  "P re u sz e n s  G lo r i a ,"  "E inzug  
d e r  G la d ia to r e n ,"  " A lte  K am eraden," "B ad en w eile r M arsch" und v i e l e  
an d e re  e r l e b te n  neuen  Ruhm. Dazu kamen v i e l e  M arsche d e r  N a z i z e i t ,  so  
auch "A uf d e r  H eide s t e h t  e in  k le in e s  B lu m ele in "  von Hermann N ie le b o c k , 
dem G e n e ra lm u s ik m e is te r  des M usikkorps des B e ic h s a r b e i t s d ie n s te s .
M it s t a r k s t e r  D u rc h h a lte te n d e n z  s in d  a o lc h e  P ro p a g a n d a m itte l w ie  das 
L ied  "T a p fe re  k le in e  S o ld a te n f r a u ,"  daa  B o rc h e r t i n  aeinem  Drama 
D rauszen  v o r d e r  T iir p a r o d i e r t ,  sow ie d e r  F ilm  K o lberg  d u r c h s e tz t
51 D ie P re u a z ia c h e n  S t a a t s t h e a t e r , im ganzen  v i e r ,  zu denen auch 
d as  von Grundgens g e l e i t e t e  S c h a u sp ie lh a u s  g e h o r te ,  w aren  J e t z t  u n te r  
d e r  Z u s ta n d ig k e i t  d es  G e n e ra lfe ld m a rs c h a lls  und F re u s z is c h e n  M in is t e r -  
p r a s id e n te n  Hermann G o rin g .
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g e v ese n . Corsw andt n e n n t das oben g e n an n te  L ie d  " e in  iib le s  N a z i-  
D u rc h h a l te l ie d "  (BV; 26 .  Sep tem ber 1 9 7 6 ).
A ber auch  M ozart w urde von den N az is  s e h r  g e s c h a tz t .  19Ul h a t t e
G oebbels in  S a lz b u rg  z u r  150 . W iederkehr von M ozarts  T o d es tag  u b e r  den
K om ponisten g e s a g t :  "S e in e  Musik. k l i n g t  a l l a b e n d l i c h  iib e r Heim at und
F r o n t .  . . . S ie  i s t  u n s e r  . . . Wenn a u f  irg e n d w e n , dann p a s z t  a u f
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s e in  Werk das W ort, d asz  D eu tsch  s e in  k l a r  s e i n  h e i s z e .  . . . "
B o r c h e r t ,  d e r  in  den n a c h s te n  knapp v i e r  J a h re n  a l s  S o ld a t  iib e r 
zw anzig Mbnate an d e r  ru s s i s c h e n  F r o n t ,  i n  F e ld - L a z a r e t te n  und i n  H a ft 
in  D e u tsc h la n d  v e r b r a c h te ,  w urde von d e r  bew uszt g e s te u e r te n  K u l tu r -  
p o l i t i k  des R eich es  n u r  z e i t w e i l i g  b e r i i h r t ,  h a u p ts a c h l ic h  d an n , wenn 
e r  in  s e i n e r  G a m iso n  i n  W eim ar, S a a l f e l d  O der J e n a  Oder im L a z a r e t t  
von E len d  (H arz) und Schwabach b e i  N iirnberg w ar. An Hand d e r  noch 
w enigen  B rie fd o k u m e n te , d ie  aus den J a h re n  19^1 -  UU vorhanden  s in d ,  
l a s z t  s i c h  n u r  e in  ungenaues B i ld  d e r  G esch eh n isse  um ih n  herum  z u -  
sam m ensetzen. Aus s e in e n  B r i e f s t e l l e n  und s e in e r  L y r ik  s e i t  19^2 
d r in g t  i n  immer s ta rk e re m  M asze e in e  V e r in n e r l ic h u n g  des Ic h s  und e in  
U b e rle b u n g sw ille n  m it  H offen  a u f  e in e  b e s s e r e  Z e i t  d u rc h , w ie  zum 
B e i s p ie l  i n  seinem  G ed ich t "An d ie  N a tu r"  (NG), das e r  19^2 w ahrend 
s e i n e r  I n h a f t i e r u n g  in  N iirnberg  s c h r i e b ,  o d e r  i n  dem B r ie f  vom 
lU . A ugust 19Ul an A lin e  Buszmann, in  dem e r  d ie  H am le t-F rag e  des 
S e in s  Oder N ic h ts e ih s  a u f w i r f t  (,BN).
M it d e r  M usik , d e r  l e i c h t e n ,  t e i l w e i s e  y e r r i ic k te n ,  a b e r  auch d e r  
k l a s s i s c h e n ,  kam B o rc h e r t  i n  d ie s e n  J a h re n  m ehrm als i n  B eriih rung ,
F ranc iB  C o urtade  und P i e r r e  C a d a rs , G e sc h ic h te  des F ilm s im 
D r i t t e n  R eich  (Munchen: C a r l H a n se r , 1975)* S. 101.
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wenn auch  w e s e n t l ic h  w e n ig e r ,  a l s  i n  s e i n e r  L e h r-  und S c h a u s p ie lz e i t
i n  Hamburg. B em erkensw ert i s t ,  d asz  i n  d i e s e r  Z e i t ,  von  19^1 -  UU,
d r e i  d e u tsc h e  S p ie l f i lm e  u b e r  bestim m te  L e b e n sa b s c h n itte  g ro s z e r
d e u ts c h e r  K om ponisten g e d re h t  wurden und d u rch  d ie  K inos l i e f e n ,  und
zwar d e r  19^1 g e d re h te  Ffiedem ann Bach m it G rundgens i n  d e r  R o lle  des
a l t e s t e n  Bach S o h n es , d e r  19^2 von dem W iener K a r l  H a r t l  g e d re h te  Wen
d ie  G o tte r  l i e b e n  u b e r  M ozarts  l e t z t e  L e b e n s ja h re , m it  Hans H o lt in
d e r  H a u p t r o l le ; un d  d e r  Heir a id  B rau n -F ilm  T raum ere i von 1 9 ^ 3 , i n  dem
M ath ias  Wiemann u n d  H ild e  K ra h l d ie  K u n s t le r l ie b e  von R o b ert und C la ra
Schumann d a r s t e l l t e n .  D er M o za rt-F ilm  h a t t e  in  d e r  N azi z e i t  e in e n
V o r la u f e r ,  d e r  1939 von L eopo ld  H an isch  g e d re h te  E in e  k l e i n e  N a c h t-
m u s ik , dem M orikes N o v e lle  M ozart a u f  d e r  R e is e  nach  F ra g  a l s  D reh-
b uch  zugrunde l a g .  E in  w e i t e r e r  K om pon isten film  e n ts t a n d  19 3 ^ , d e r
von Geza von B o lv a ry  g e d re h te  A b sch ied sw a lze r m i t  W olfgang L ie b e n e in e r
a l s  Chopin in  d e r  H a u p tr o l le .  D ie "T rau m ere i"  e r s c h e in t  b e i  B o r c h e r t ,
wenn auch  v e r s c h l i i s s e i t , i n  s e in e r  N a c h la s z g e sc h ic h te  D ie P r o fe s s o re n
w isBen auch  n ix .  U ber s e in e n  V a te r ,  d e r  ihm s e in e  G e sc h ic h ten  i n  d ie
S ch re ib m asch in e  s c h r e i b t ,  s a g t  e r :  "E r (V a te r)  w e is z ,  d asz  ic h  k e in e
Ruhe h a t t e ,  deswegen s p i e l t e  e r  s tu n d e n la n g  m eine T rau m ere ien  a u f  d e r
M asch ine ." ^ 3  E in  w e i t e r e r  H inw eis B o rc h e r ts  a u f  e in e  Schumann Kom-
p o s i t io n  i s t  i n  dem schon  e rw ahn ten  B r ie f  iib e r das K re u tz b e rg -K o n z e r t ,
n am lich  a u f  Schumanns "Widmung." B o rc h e r t  b e u r t e i l t  d ie  T a n z in te r -
p r e t a t i o n  d i e s e r  M usik fo lg e n d e n u a sz e n : " . . .  ganz v e r i n n e r l i c h t ,
s e h r  m u s ik a lis c h :  E in e  gedam pfte  G e f iih ls e x p re s s io n . S e e le "  (B N ; V era
*
53 W olfgang B o r c h e r t , D ie t r a u r ig e n  G eran ien  und a n d e re  G e sc h ic h i 
t e n  aus dem N ach lasz  (R einbek  b e i  Hamburg: R ow ohlt, 19&7)» S . 101 . 
W e ite re  H inw eise  a u f  d ie s e n  Band e rs c h e in e n  im T ex t a l s  NL.
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M o lle r ,  J a n u a r  1 9 H1 I .
Dem V e r fa s s e r  l i e g e n  k e in e  U n te r la g e n  o d e r  A ussagen v o r ,  d ie  b e -  
s t a t i g e n ,  d asz  B o rc h e r t en tw ed er Friedem ann Bach o d e r  Wen d ie  G o tte r  
l i e b e n  gesehen  h a t .  Den F ilm  T ra u m e re i, s a g t  C orsw and t, h a t t e  e r  m it 
B o rc h e r t im  H e rb s t 19UU g eseh en . Da a b e r  B o rc h e r t in  s e i n e r  P ro s a  
Werke von Johann S e b a s t ia n  B ach , M ozart und Schumann a l s  e in z ig e  
K om ponisten aus dem B e re ic h  d e r  k la s s i s c h e n  M usik e rw a h n t, und e r ,  
wann immer e r  d ie  M o g lic h k e it  h a t t e ,  in s  Kino g in g ,  kann es  d u rch au s 
m o g lich  s e i n ,  dasz  e r  d ie  d r e i  le tz tg e n a n n te n  K om ponisten-F ilm e g e ­
seh en  h a t .  F u r d ie  M usik von Johann  S e b a s t ia n  B ach , sow ie f u r  d ie  von 
M ozart h a t t e  e r  e in e  g ew isse  V o r l ie b e .  B esonders M ozarts  "K le in e  
N achtm usik" s o l i  ihm g e f a l l e n  h aben . M ackenthun e r i n n e r t  s i c h ,  d asz  
B o rc h e r t  "den  d r i t t e n  S a tz  s e h r  g e rn  h a t t e  und ih n  o f t  p f i f f . " ^
A I b  G ru n d g en s-V ereh re r w ird  e r  s i c h  den F ilm  F riedem ann  Bach 
n i c h t  en tg eh en  la s s e n  h a b en , in  dem Eugen K lo p fe r  Johann  S e b a s t ia n  
Bach d a r s t e l l t e ,  und i n  dem b ek an n te  Werke von B ach , dem V a te r  und 
dem S ohn, g e s p i e l t  w urden. Griindgens h a t  i n  dieBem F ilm  "das g ro sz e  
K la v ie rk o n z e r t  m it  T a le n t  und F l e i s z  e i n s t u d i e r t ,  urn es  v o r  d e r  
Kamera n o te n g e tre u  s p ie l e n  zu  k o n n e n . "^5 Friedem ann  Bach w ird  d a r in  
a l s  e in  " g e n ia le r  a b e r  h a l t l o s e r  K om ponist, dem das G luck f l o h , "  d a r -  
g e s t e l l t .  In  d iesem  F ilm  w ird  d ie  L iebe  F riedem ann  Bachs zu e i n e r  
ju n g e n  T a n z e rin  g e z e i g t ,  f u r  d ie  e r  e in  B a l l e t t  k o m p o n ie r te .^
7 M ackenthun: G esprach  m it dem V e r f a s s e r ,  2k.  A ugust 1975-
G ustav  G riindgens, B r i e f e , A u fs a tz e , Re den (Miinchen: D e u tsc h e r
T aschenbuch V e r la g , 1 9 7 6 ), S . 332.
56 E b d a ., S . 100.
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D er M o za rt-F ilm  Wetl d ie  G o tte r  l i e b e n  z e ig t  zum S c h lu sz  das E n t-  
s c h la f e n  des K om ponisten m it d e r  "Requiem” P a r t i t u r  in  den H anden, 
g e ra d e  an dem A bend, a l s  d e r  D ir e k to r  des T h e a te r s  m it d e r  50* A uf- 
fu h ru n g  d e r  Z a u b e r f lo te  M ozart e in e n  Trium ph b e r e i t e t  h a t .  E r  kommt 
m it einem  d e r  B lum enkranze zu  dem M e is te r ,  d ie  a u f  d ie  Buhne gew orfen  
w urden , und d e r  sy m b o lisch  zum T o ten k ran z  w ird . D ie s e r  E in d ru ck  d e r  
t r iu m p h a le n  O p ern au ffiih ru n g  m it dem g l e i c h z e i t i g e n  A u f t r e te n  des Todes 
M ozarts  k o n n te  B o r c h e r t ,  d e r  neben  dem T i t e l  Requiem a l s  e in z ig e s  Werk 
des K om ponisten D ie Z a u b e r f lo te  n a m e n tlic h  e rw a h n t, i n  E r in n e ru n g  g e -  
w esen s e i n ,  a l s  e r  in  se in em  P ro saw erk  An d ie sem  P le n a ta g  F ra u  H aupt­
mann H esse  g e ra d e  i n  d ie s e  M ozart-O p er gehen l a s z t ,  und w ie  e s  s c h e i n t ,  
zu  dem Z e i tp u n k t ,  a l s  i h r  Mann in  einem  S e u c h e n la z a r e t t  i n  R u sz lan d  
s t i r b t .
F u r d ie  M usik von Johann  S e b a s t ia n  Bach s c h ie n  B o rc h e r t  e in  
g ro s z e re s  I n t e r e s s e  a l s  f u r  Jed e  a n d e re  k l a s s i s c h e  M usik e n tw ic k e l t  zu
i
h a b en . Schon e rw ahn t w urde s e in  E r le b e n  d e r  M atthaus P a s s io n  sow ie 
s e in  I n t e r e s s e  an B ach , das e r  m it A lin e  Buszmann zu t e i l e n  s c h ie n .
Wie schon  b e s p ro c h e n , s o i l  B o rc h e r t  d e r  s in f o n is c h e n  M usik abw eisend  
g eg en u b er g e s ta n d e n  h ab en .
Nach dem K r ie g ,  a l s  e r  zu  Hause b e i  s e in e n  E l t e m  k ra n k  l a g ,  
h o r te  e r  o f t  R a d io , "wenn e r  n i c h t  g e ra d e  s c h l i e f , ” e r i n n e r t  s i c h  s e i ­
ne  M u tte r  i n  e inem  B r i e f  an den V e r f a s s e r .  E r r i e f  s i e  im m er, "wenn 
Bach g e s p i e l t  w urde" (BV; 8 . J u n i  197*0* S ie  b em erk te  i n  dem selben 
B r ie f :  "Bach l i e b t e n  w ir  b e id e  -  -  und es  musz dam als o f t  g e se n d e t
worden s e in "  (BV; 8 . J u n i  197*0* Auch W erner Rebhuhn, d e r  den E in -  
b an d  und Umschlag zu B o rc h e r ts  Gesamtwerk e n tw a r f ,  g la u b t  s ic h  zu  
e r i n n e m ,  w ahrend e in e s  B esuches b e i  den B o rc h e r ts  i n  d e r  C a r l Cohn
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S tr a s z e  80 e in e  B a c h - P la t te  s p ie l e n  g e h o r t  zu h ab en . D ies t e i l t e  e r  
dem V e r f a s s e r  i n  einem  T e le fo n g e sp ra c h  am 19- A ugust 1975 m it .
E in  g e w isse s  I n t e r e s s e  B o rc h e r ts  an M ozart d i i r f t e  d a ra u f  zu rlick - 
zu fiih ren  s e i n ,  d asz  G rundgens i n  s e i n e r  K a p a z i ta t  am P re u s z is c h e n  
S c h a u sp ie lh a u s  in  B e r l in  auch  eng m it d e r  S ta a t s o p e r  zusammen a r b e i t e t e  
und d o r t  zum B e i s p ie l  in  Z usam m enarbeit m it  H e rb e r t  von K a ra ja n  1938 
d ie  M ozart-O per D ie Z a u b e r f lo te  i n s z e n i e r t e ;  auszerdem  h a t t e  e r  schon  
1932 m it O tto  K lem perer an d e r  K ro l lo p e r  D ie H o c h ze it des F ig a ro  und 
danach  C osi fa n  t u t t e  i n s z e n i e r t .
Der B r i e f  B o rc h e r ts  an V era  M o lle r  iib e r d as  K re u tz b e rg -K o n z e rt 
(S . 29 und  S . 30 oben d i e s e r  A rb e i t )  v e r m i t t e l t  dagegen e in e n  w e se n t-  
l i c h  p o s i t ! v e r e n  E in d ru ck  iib e r d ie  M usik aus dem K o n z e rtsa & l. Da e r  
e in  Mensch m it l e b h a f t e s t e r  F a n ta s ie  w a r , h a t  e r  dem M a rc h e n h a f te n , 
b e so n d e rs  dem d e r  Z a u b e r f lo te , g e w isse s  I n t e r e s s e  e n tg e g e n g e b ra c h t . 
Corsw andt e r i n n e r t e  s i c h  d a ra n ,  m it ihm e in  G esprach  iib e r  das M archen 
a llg e m e in  g e f i ih r t  zu h a b e n , das dann zu d i e s e r  M ozart-O per i ib e rg in g .
Auch g e h t aus B r ie fe n  an V era  M o lle r  h e r v o r ,  d a sz  e r  m it i h r  zu - 
saramen an einem  M archen a r b e i t e t e .  E inm al s c h r e ib t  e r :  "U nser
M archen i s t  auch  schon  i n  A r b e i t"  (BHj 1 . J a n u a r  19^1)»  i n  einem  
w e i te r e n  B r i e f  f r a g t  e r :  "Was m acht u n s e r  M archen?" (BNj 22 . A p r i l
19U1).
Hin und w ie d e r  i s t  B o rc h e r t  je d o c h  in  K o n zerte  g eg an g en , schon  
in  s e i n e r  S c h u lz e i t  und auch  noch  a l s  S o ld a t .  D ie w ohl k l a r s t e  Aus­
sag e  u b e r  so  e in e n  K o n zertb esu ch  i s t  d e r  B r i e f  vom 31. O k tober 1 9 UU 
aus J e n a ,  an fan g s d i e s e r  A rb e it  z i t i e r t .  D ie s e r  B r i e f ,  i n  dem B or­
c h e r t  a u f  d ie  N achw irkungen s e in e r  G efan g n iB Z eit h in w e i s t ,  l a s z t  e r -  
k e n n en , w ie  s e h r  M usik g e ra d e  d am als , auch d ie  l e i c h t e  und v e r r u c k te ,
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i n  das In n e re  s e i n e r  S e e le  d ran g  und  ih n  u n w a h rsc h e in lic h  p a c k te .
Wie u b e re m p fin d lic h  e r  M usik g eg en u b er m i tu n te r  w a r , h a t  auch d ie  
M u tte r  b e s t a t i g t .  S ie  s e l b s t  em pfand a h n l ic h  und k o n n te  ih r e n  Sohn 
umso b e s s e r  v e r s te h e n  ( s ie h e  S . U d i e s e r  A r b e i t ) .
Auch k a b a r e t t i s t i s c h e  D a rb ie tu n g en  und das Chanson b e g e i s t e r t e n  
B o rc h e r t s e h r .  M it se inem  V e t te r  und F reunden  g in g  e r ,  wenn e r  Ge- 
le g e n h e i t  dazu  h a t t e ,  in  den " B r o n z e k e l le r ."  D ie se s  K a b a re t t  Hamburgs 
wurde je d o ch  w ahrend d e r  B om bardierung Ende J u l i  19^3 z e r s t o r t .
B o rc h e r ts  M u tte r  e r i n n e r t  s i c h  i n  i h r e r  S e lb s tb io g r a p h ie  an e in e n  
i h r e r  B esuche des " B ro n z e k e l le r s "  m it ih rem  Sohn: "W olfgangs G e s ic h t
h a t t e  I n i t i a t i v e  a u s g e s t r a h l t , und e r  h a t t e  F reu d e  und L u st m itz u tu n  
g e h a b t ." '’^ Ruhmkorf e rw ahn t e b e n f a l l s  so  e in e n  B esuch B o rc h e r ts :
A uf einem  k le in e n  Buhnchen s p i e l t e  e in e  D re i-M an n -K ap e lle  
das Z e i t i ib l ic h e :  "S in g  N a c h t ig a l l ,  s i n g , "  " K le in e r  L a u - ,
k l e i n e r  L a u - ,  k l e i n e r  L ausbub , d u - , "  "H eim at d e in e  S t e r n e , "  
"Warum kann  d e r  Seemann n a c h ts  n i c h t  s c h la f e n "  -  zw isch en - 
du rch  p r o d u z ie r te n  s i c h  ju n g e  und a l t e r e  T a le n te ,  K aba- 
r e t t i s t e n ,  C h a n so n e tte n , M u sik a n te n , D ic h te r .  Auch B o r c h e r t ,  
(von d e r  S a n g e rin  M aria  von Schmedes e r m u n te r t ,  d a sz  s e in e  
Chansons a u s g e f a l ie n  g u t und s in g b a r  s e ie n )  t r a g t  h i e r  Songs 
und B r e t t l v e r s e  v o r  -  "D er T a u s e n d fu B z le r ,"  "D ie Z i g a r e t t e n -  
s p i t z e , "  " B r ie f  aus R u sz lan d "  . . .
Corswandt h a t  gegen d ie s e  D a r s te l lu n g  e inzuw enden , d a sz  " S in g , N a c h t i-
59g a l l ,  s in g "  n ie  im " B ro n z e k e lle r"  g e s p i e l t  w urde . Auch s o l i  das 
le tz tg e n a n n te  G ed ich t von B o rc h e r t  n ie  d o r t  v o rg e tra g e n  w orden s e i n ,  
s a g t  e r .  M it noch a n d e re n , a l s  d ie  oben g en an n ten  G ed ich te  h a b e , l a u t
57 H e r th a  B o r c h e r t , S . 11 3 -1 1 ^ .
P e te r  Ruhm korf, S . 90 .
^  C orsw andt: G esprach  m it dem V e r f a s s e r ,  U. J u l i  1975*
1*0
C orsw and t, B o rc h e r t  z u r  U n te rh a ltu n g  b e ig e t r a g e n ,  w ie  zum B e i s p ie l  dem 
" K lo s te r f r i ih l in g "  (NG). Corsw andt k a u f te  B ich dam als d ie  P l a t t e  " S in g , 
N a c h t i g a l l , s in g "  von E velyn  Kunneke g e su n g e n , aus dem F ilm  Auf W ied er- 
seh en  F r a n z is k a  von 19^1 . A uf d e r  R iic k se ite  w ar "D er k le in e  Laub- 
f ro B c h ."  B eid e  S c h la g e r  fa n d  B o rc h e r t  t e x t l i c h  g u t ,  s i e  h a t t e n  e in -  
fa c h e  M e lo d ien , w aren  a b e r  r a f f i n i e r t  a r r a n g i e r t ,  und das i n t e r e s s i e r t e  
B o rc h e r t .  E in ig e  s e i n e r  G e d ic h te , w ie - zum B e i s p ie l  "D er Traum ,"
"Das K ostiim ," " P ro lo g  zu  einem  Sturm " (GW; S . 1 6 ) ,  "D er T au send- 
f i i s z l e r "  ( " A lle rh a n d " ) ,  "D ie S p a tz e n ,"  " I l l u s i o n "  (NG), "S iid friic h te "  
(GW; S . 2 8 l ) ,  w iirden s i c h  f i i r  e in e  V o rtra g sw e ise  im m u s ik a isc h -k a b a -  
r e t t i s t i s c h e n  S t i l  g u t e ig n e n . E r w ar g e m  zu  S paszen  a u f g e le g t ,  und 
s e l b s t  i n  m o n a te la n g e r  H a f t i n  B e r l in  M oabit v e r l o r  e r  s e in e n  Humor 
n i c h t ,  w ie  aus se in em  G e d ic h ts z y k lu s  P e r  K om pass, den e r  w ahrend d e r  
G e fa n g n is z e i t  s c h r i e b ,  h e rv o rg e h t .  D ie G e d ich te  "W esten ,"  "Suden" 
und " H e rb s t"  (NG) d a ra u s  geben  Z eugnis von se inem  Lebensm ut und Ju x .
W ahrend d es  K rie g e s  a u f  einem  s e i n e r  H e im a tu rla u b e  l i e h  s ic h  
B o rc h e r t von se in em  V e t t e r  Corsw andt f i i r  k u rz e  Z e i t  das Grammophon.
Auch g in g  e r  im S ep tem ber I 9 U3 a l s  e r  w ie d e r  i n  Hamburg a u f  U rlaub  
w a r, zu den H agers  und l i e h  s i c h  d e re n  Grammophon, w ie  au s  einem  
B r i e f  vom 2 2 . J a n u a r  1 9 ^  an  A lin e  Buszmann h e rv o rg e h t .  E r s c h r ie b :  
"A ch, A l in e ,  ic h  denke immer noch d a r a n ,  w ie  ic h  dam als E uer Grammo­
phon a b g e s c h le p p t h a b e , und un te rw eg s dann D r. S tem p e l t r a f ,  d e r  m ich
z u e r s t  f i i r  e in e n  s e i n e r  S c h iile r  h i e l t  e s  w ar zu  kom isch.1" (BN).
B o rc h e r ts  s e l b s t  h a t t e n  s e i t  1939, nachdem s i e  i h r  G e ra t C a rl-H e in z  
Corsw andt gegeben  h a t t e n ,  k e in  Grammophon m eh r, a b e r  d e r  Sohn s c h ie n  
k e in e  Miihe g e sc h e u t zu h a b e n , 's i c h  P l a t t e n  an h o ren  zu k o n n en , wenn e r  
f i i r  k u rz e  Z e i t  i n  Hamburg w ar.
1*1
D ie M u tte r  s c h r ie b  i n  i h r e r  S e lb s tb io g r a p h ie  d a ru b e r :  “I n  den
l e t z t e n  M inuten  des A bschiednehm ens h a t t e  s i c h  W olfgang v o r  den 
P l a t t e n s p i e l e r  g e h o c k t» in  den l e t z t e n  M inuten  d ie s e s  H am burg-U rlaubs 
san g  E velyn  Kiinneke 'S in g ,  N a c h t ig a l l ,  s i n g ' .  . .
E r s e l b s t  b e s a s z  n u r  v e n ig e  P l a t t e n ,  f i i r  ih n  w aren  B ucher 
w ic h t ig e r ,  a b e r  s e in  V e t t e r  C a r l-H e in z  h a t t e  e in e  r e c h t  g u te  Sammlung 
von Chansons und S c h la g e m . D a ru n te r  w aren  auch  P l a t t e n  von dem 
X y lo p h o n sp ie le r  K u rt E n g e l und se inem  Q u in t e t t .  D ie s e r  V ir tu o s e  a u f  
dem Xylophon l i e b t e  e s , i n  R adiosendungen m it se in em  In s tru m e n t
“ e in ig e  Gags"^1  zu m achen, s a g te  C orsw andt. Im p ro v isa tio n e n  ----- denn
a l s  s o lc h e  k o n n ten  m u s ik a lis c h e  Gags an g eseh en  w e r d e n  w a re n , da
s i e  e in  i n t e g r i e r t e r  T e i l  d e r  Jazzm u sik  s i n d ,  i n  d e r  d am aligen  d e u t­
sch en  Tanzmxisik v e rp o n t .  S ie  d r iic k te n  e in e  g ew isse  p e r s o n l ic h e  F r e i -  
h e i t  des S o l i s t e n  axis. Corsw andt em pfand d as  auch  und w andte s ic h  
bew uszt d e r  im p r o v is ie r te n  T anzm usik , d e r  m odem en T anzm usik , d ie  aus 
Am erika kam, zu . E r sam m elte P l a t t e n  d i e s e r  A r t ,  und wenn e r  m it 
se inem  V e t te r  W olfgang zusammen weir, "w urden s i e  eben  g e s p i e l t ”
(BVj C o rsw and t, 1 3 . J u l i  197*0. D ie M u tte r  s a g t  d azu  i n  einem  B r ie f  
an den V e r f a s s e r :  " S p a te r  h a t t e  e r  m it se inem  V e t t e r  m odem e M usik
g e h o r t  und P l a t t e n  gesam m elt" (BV; H e r th a  B o r c h e r t ,  29 . Septem ber 
1 9 7 2 ).
Corswandt i n t e r e s s i e r t e  s i c h  f i i r  d ie  S o l i s t e n  und ih r e  I n t e r ­
p r e t  a t io n e n ,  w ahrend s i c h  B o rc h e r t  d a f iir  i n t e r e s s i e r t e ,  w ie d ie  M usik 
zu einem  b estim m ten  T ex t p a s z t e ,  e r  "em pfand M usik n u r  z u r  U n te r -
60 H e rth a  B o r c h e r t ,  S . 113 .
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inalung o d e r I n t e r p r e t i e r u n g  e in e s  T e x te s"  (BV; C orsw and t, 13* J u l i  197U}. 
Corswandt m e in t i n  dem oben e rw ah n ten  B r i e f  auch  n o c h , f u r  B o rc h e r t  
s e i  d ie  moderne l e i c h t e  M usik "eben  G ebrauchsm usik" gew esen. M it d e r  
Jazzm u sik  kam B o rc h e r t  auch d u rch  s e in e n  L e h re r  H elm uth G m elin , d e r  
e in e  h e r r l i c h e  Jazzp la tten sam m lu n g  h a t t e ,  i n  B eriih ru n g . B o rc h e r t  
h a t t e  i n  den J a h re n  d e r  S c h a u s p ie le r e i  v i e l e  N ach te  b e i  ihm v e r b r a c h t .  
W ir e r f a h r e n  zum B e i s p ie l  aus einem  B r i e f  an R uth H ager vom 10 . A p r i l  
I 9 I+O " Ic h  habe  6 Tage b e i  meinem L e h re r  gew ohnt, w e i l  ic h  k e in e n  
M enschen sehen  k o n n te . . . "(B N ). '
I n t e r e s s a n t  i s t  n o c h , d a sz  d e r  E in z e lg a n g e r  B o rc h e r t w ahrend 
s e i n e r  M i l i t a r z e i t  e in ig e  F re u n d s c h a f te n  e in g eg an g en  i s t .  In  einem  
B r i e f  an d ie  E l t e m  vom November 19^2 aus J e n a  s c h r e ib t  e r ,  d a sz  e r  
s i c h  "m it dem O b e r le u tn a n t a n g e f re u n d e t h a b e , w ie b i s h e r  noch  m it 
keinem  w ahrend s e in e r  S o l d a t e n z e i t . ” B eide  machen " Je d e n  Abend d ie  
'E le g a n te  W e lt ' J e n a s  u n s ic h e r ."  W e ite rh in  e rw ahn t e r ,  e r  habe  s i c h  
auch "m it d e r  C h efin  e in e s  h ie s ig e n  T a n z o rc h e s te r s "  a n g e f re u n d e t .
E r b e s c h r e ib t  s i e  m it den W orten "zw isch en  A lin e  und V era  M o lle r"  (BN). 
E in  J a h r  s p a t e r ,  im O k to b er 1 9 ^ 3 , s c h r e ib t  e r  von u n te rw e g s , nachdem 
e r  w ie d e r  in  J e n a  w a r, dasz  ihm e in e  F re u n d s c h a f t  g e sc h e n k t w u rd e , in  
d e r  e r  "zum e r s t e n  Mai auch d e r  Nehmende s e in  d a r f "  (BN; E l t e m ) , in  
d iesem  B r i e f  erw ahn t e r  auch  d ie  Rede iib e r  B ach , d ie  ihm A lin e  Busz­
mann g e s c h ic k t  h a t t e .  Im O ktober 1 9 ^  i s t  e r  w ie d e r  in  J e n a ,  d i e s -  
m al b e su c h te  e r  das schon  e rw ahn te  K o n z e rt . S e lb s t  l e i c h t e  M usik 
aus dem R adio e r s c h u t t e r t e  dam als nach  s e i n e r  H a ft in  B e r lin -M o a b it 
s e in  I n n e r e s .
Schon 19^3 i s t  e r  zum g liihenden  Ham burger gew orden und v e r e h r te  
d ie  S t a d t ,  den H afen und d ie  E lbe  i n  G ed ich ten  und n e u e rd in g s  auch in
T u sch e- und F e d e rz e ic h n u n g e n , d ie  s e in e  S tu b e  i n  J e n a  ausschm uck ten .
E in ig e  d i e s e r  G e d ie h te , w ie  "H afen g e d ic h t"  und "D ie E lb e"  (NG) b e -
s c h re ib e n  d as  Seem anns- o d e r H a fe ra n ilie u  im  S t i l  e in e s  S h an ty  m it
Hamburger A usdriicken g e w u rz t. D ie se  H am burg liebe s e t z t e  e r  in  P r o s a -
w erken  w ie Die E lb e  und Hamburg nach  dem K rie g  f o r t .
B o rc h e r t  t r u g  s i c h  schon  la n g e r  m it dem G edanken, n ach  dem K rieg e
e in  k le in e s  T h e a te r  zu g riinden . 19^5 wurde das H in te r h o f th e a te r  "D ie
Komodie" von ihm m it den S c h a u s p ie le rn  L o t te  M a n z a r t, V io la  W ahlen,
Hannes T h ie n e l t  und d e r  F u n k le k to r in  R uth  Malchow in  d e r  A lto n a e r
62A lle e  in s  Leben g e ru fe n .
M it dem Freund  B ern h ard  M eyer-M arw itz , d e r  s e i t  1936 den B o r- 
c h e r ts  verbunden  w a r , t r a t  e in  K re is  von p la t td e u ts c h e n  S c h r i f t -  
s t e l l e r n  an B o rc h e r t  h e ra n .  S ie  w o l l te n  K a b a re t t  machen und W olfgang 
s o l l t e  d a b e i s e in .  Dm Programm "Janm aaten  im H a fe n ,"  das am 27* Sep­
te m b e r , 5 . und 6 . O k tober im V olksheim  E ppendorf v o rg e tra g e n  w u rd e , 
b e s ta n d  a u s : "V e rse , S ch e rze  und Gesange aus den S eesacken  und Log-
b u c h em  von W olfgang B o r c h e r t ,  W ilhelm  und Hammond N orden , Hans L e ip ,
go
A lf r e d  W erwick, H arry  R eusz-L ow enste in  und Joach im  R in g e ln a tz ."
Es w urde a n g e p r ie s e n  a l s :  "2 f r o h l ic h e  S tunden  m it v e r l i e b t e n
L e ic h tm a tro se n  und s e e tu c h t ig e n  S c h w e re n o te m , W eltenbum m ler und 
S e e ra u b e r , b lo n d en  M ee rju n g frau e n , und p ik f e in e n  Hamburger D eem s 
und a l l e r l e i  an d eren  H afenw undem  und S a l z w a s s e r l e u t e n . " ^  Henry 
H e rd e r , V io la  W ahlen, C a r l  V oscherau  und B o rc h e r t w aren  d ie  's e e -
^  P e t e r  Ruhm korf, S . l lU .
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tu c h t ig e n  S ch w eren o te r und b lo n d en  S e e ju n g fe m . * Es w ar d e r  e in z ig e
o f f e n t l i c h e  A u f t r i t t  B o r c h e r t s , s a g te  CorBwandt, d ie  ganze  V e rv an d t-
s c h a f t  a e i  d a b e ig e w e se n .8'*
B o r c h e r t ,  d e sse n  Logbuchern m it E r le b n is s e n  aus R u sz lan d  und aus
den N a z ig e fa n g n is se n  g e f u l l t  w aren , b ezw in g t a l i e n  k o r p e r l ic h e n
Schmerz s e i n e r  L e b e rk ra n k h e it  und g i b t  s i c h  a l s  " lo c k e r e r  B ru d e r und
66o p t im i s t i s c h e r  L ie d e r ja n ."  U n te r  g ro sz e n  Schm erzen musz e r  v o r
67V io la  W ahlen e in e n  K n ie f a l l  machen und d a b e i s in g e n ,  b e r i c h t e t  d ie
M u tte r  in  i h r e r  S e lb s tb io g r a p h ie .  E r h abe  a u f  das P ublikum  s e h r
kom isch g e w irk t .  A ls m u s ik a lis c h e  B e g le i tu n g  d ru c k te  L i e s e l o t t e
68P f e i f f e r  " i h r e  W indorgel ans H e rz ,"  w ar a u f  dem P la k a t  zu l e s e n ,  s i e  
s p i e l t e  das A kkordeon. Danach h a t  e r  n u r  noch m it s e in e r  P e d e r f u r  
K a b a r e t tv e r a n s ta l tu n g e n  g e a r b e i t e t .  Am 1 8 . F e b ru a r  19^6 s c h r e ib t  e r  
an Hugo S ie k e r :  "Aus l a u t e r  V e rzw e iflu n g  a u f  d e r  Suche n ach  G eld ( e r
m uszte  K rankenhausrechnungen  b e z a h le n )  hab ic h  schon  d r e i  K a b a r e t t -  
sendungen f u r  den Funk gem acht" (BN).
Nach e inera  k u rz e n  V ersuch  a l s  R e g ie a s s i s te n t  f i i r  Helm uth G m elins 
N athan  d e r  W eise-A u ffuh rung  im Hamburger S c h a u sp ie lh a u s  w urde B o rc h e r t 
d u rch  d ie  V e rsc h le c h te ru n g  s e i n e r  L e b e rk ra n k h e i t  gezw ungen, den R es t 
s e in e s  Lebens zu Hause und in  K ran kenhausern  zu  v e rb r in g e n . J e t z t  
m uszte  d ie  K u ltu rw e lt  von au szen  i n  s e in  Zimmer kommen. Es h u n g e r te  
ih n  n ach  K u n s t, T h e a te r  und M usik , M enschen w ie  d e r  M aler und B i ld -
^  C orsw andt: G esp rach  m it dem V e r f a s s e r ,  J u l i  1975*
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67  ,H e r th a  B o r c h e r t , S . 149•
68  P e t e r  Ruhm korf, S . 115.
h a u e r  C urt Beckmann, d e r  S c h a u s p ie le r  Hannes T h i e n e l t ,  d e r  n ie d e r -
d e u tsc h e  D ic h te r  und F reu n d  B ern h ard  M eyer-M arw itz und v i e l e  a n d e re .
An s e in e n  V e t t e r  C a r l-H e in z  C orsw andt s c h r ie h  e r ,  e r  B o ll  " S c h a l l -
p l a t t e n  und Kakao m itb r in g e n , wenn e r  ih n  das n a c h s te  Mai b esuchen
kam e." Im Mai 19^6 h a t t e  M eyer-M arw itz e in  A uto b e s o r g t  und w o l l te
B o rc h e r t  zu e i n e r  A uffuh rung  von B re c h ts  D re ig ro sc h e n o p e r  n ach  A lto n a
m itnehm en, d ie  s e i t  v i e l e n  J a h re n  d as  e r s t e  Mai v ie d e r  in  Hamburg g e -
s p i e l t  w urde. L e id e r  w aren  d ie  E i n t r i t t s k a r t e n  v e rw e c h s e lt  w orden ,
d ie  A uffuhrung  fa n d  an d iesem  Tag n i c h t  s t a t t . S ta t t d e s s e n  fu h re n  s i e
zu  e i n e r  A u s s te l lu n g  in  den K u n s tsa le n  B o c k ,  w o  d ie  B i ld e r  von Em il
69N olde und d ie  P l a s t i k e n  E r n s t  B a r la c h s  ^  e in e n  t i e f e n  E in d ru ck  a u f
B o rc h e r t  m ach ten . T ro tz  d e r  s ta r k e n  Schm erzen s c h le p p te  e r  s i c h  m it
70e ise rn e m  W ille n  und d e r  H i l f e  B eines F reu n d es  von S a a l  zu  S a a l .  
B esonders  B a r la c h s  " B e t t l e r "  r i ih r te  ih n  z u t i e f s t .^ 1 Im A ugust des 
g le ic h e n  J a h r e s  i s t  e s  ihm ab erm als  v e rg o n n t ,  d ie  Enge d e r  Wohnung zu 
v e r l a s s e n .  Es s o l i  das l e t z t e  Mai gew esen s e i n ,  b e v o r  e r  im  Septem ber 
19l*7 n ach  B a se l g e b ra c h t w urde. D ie s e r  A u sf lu g  f i lh r te  ih n  n ach  W edel, 
strom abw artB  von B la n k e n e se , zu  B a r la c h s  G e b u rtsh a u s . U ber d ie s e  
b e id e n  A u sflu g e  s c h r e ib t  e r  an Hugo S ie k e r  am 1 . S ep tem ber 19^7:
D er k u r z l ic h e  A u sflu g  nach  Wedel (m it B a r la c h s  G eb u rtsh au s  -  
und S ie k e r  Wohnhaus) i s t  m ir  t r o t z  F ie b e r  g u t bekommen. D er 
l e t z t e  A u sflu g  g in g  im Mai zu den u n v e rg e s z l ic h e n  "Wegbe- 
r e i t e m . "  A ber d ie s e s  Mai w ar d ie  E lb e  doch e r s c h i i t t e m d e r  
f u r  m ich a l s  a u f  N oldes Leinw and. (O b g le ic h  das B i ld  neben  
B a r la c h s  B e t t l e r  f u r  m ich  d e r  s t a r k s t e  E in d ru ck  w a r) 11 (BN).
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^  S e i t  19l*7 in  d e r  Westwand d e r  S t .  K a th a r in e n  K irc h e  in  Liibeck 
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M it den L ie d e m  mid M o rita te n  d e r  D re ig ro sc h e n o p e r  h a t t e  B o rc h e r t  
schon v o r  1939 d u rc h  P l a t t e n ,  d ie  e in  gem einsam er F reu n d  t e s a s z ,  B e- 
k a n n ts c h a f t  g em ach t, e rw ahn t s e in  V e t t e r  C o rsv an d t i n  einem  B r i e f  an 
den V e r f a s s e r .  (G enauere  H in v e ise  dazu  s in d  im K a p i te l  lib e r B o rc h e r ts  
D ram aschaffen  e n t h a l t e n ) .
Aus dem R adio t o n t e  nach  dem K rie g  o f t  B a c h 'sc h e  M usik , v i e  d ie  
M u tte r  m i t t e i l t e ,  und  h e i  B o rc h e r ts  h o r t e  man s i e  g e m . D er V a te r  
s e l b s t  s c h ie n  d ie  M o g lic h k e it  K la v ie r  zu s p i e l e n  zu v e rm is se n . J e d e n -  
f a l l s ,  so  e r z a h l t e  C o rsv an d t dem V e r f a s s e r ,  h a t  e r  s i c h  noch nach  dem 
K rieg e  b e i  C o rsv an d ts  zu  Hause i n  l u s t i g e n  S tu n d en  g e m  ans K la v ie r  
g e s e t z t  und g e s p i e l t .
Den v o h l s t a r k s t e n  Im pakt a u f  d ie  v o l l i g  e r s c h o p f te  und a b g e -
s tu m p fte  d e u tsc h e  Ju g en d  h a t t e  d e r  a m e r ik a n isc h e  J a z z ,  d e r  von den
R ad io sen d e rn  AFN (A m erican F o rc e s  N etw ork) und BFN ( B r i t i s h  F o rce s
N etw ork) d e r  w e s t l ic h e n  B esa tzu n g sm ach te  a u s g e s t r a h l t  w urde . S e i t
zehn J a h re n  h o r te  man zum e r s t e n  Mai aus dem R ad io  e c h te n  a m e r i-
k a n isc h e n  S w ing , und d as  s tu n d e n la n g . Benny Goodman, L io n e l Hampton
und Gene K rupa, und  a n d e re  Ja z z -M u s ik e r  d e r  S v in g -A ra  fan d en  u n te r
d e r  d e u tsc h e n  Ju g en d  s e h r  s c h n e l l  v i e l e  A nhanger. W a lte r  D irk s
s c h r e ib t  in  se inem  A r t i k e l  von 19^8 u b e r  den J a z z ,  e r  " g e h t dem e in e n
in s  B lu t ,  . , e r  g e h t  dem a n d e ren  " a u f  d ie  N e rv en ;"  " e r  w ir k t  a l s o ,
. . . es  g i b t  v e r r u c k te n ,  i n t e l l i g e n t e n  und dummen, es  g i b t  a u f -
re g e n d e n , l a n g w e i l ig e n , -  e s  g i b t  g u te n  und s c h le c h te n  J a z z .  . . .
Der g u te  J a z z  a b e r  -  . . .  -  g e h o r t  zu  den v e n ig e n  neuen  E rz e u g n is se n
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72 W a lte r  D ir k s ,  " J a z z ,"  F r a n k f u r te r  Heffce. 3 (1 9 ^ 8 ) , S . T90-T91.
D irk s  n e g i e r t  i n  se in em  A r t i k e l  s e h r  h e f t i g  d ie  dam als u b l ic h e  
U n te rh a ltu n g B m u sik , d ie  au s  dem R adio  e r k la n g ,  a l s  e in e  d e r  Z e i t  
frem de M usik und f a h r t  f o r t :
D er g u te  J a z z  dagegen  e n t s p r i c h t  d e r  W a h rh e it , B e v u s z th e i t , 
dem R e f le x io n s s ta n d , dem F orm gefuh l und dem m u s ik a lis c h e n  
Geschmack u n s e r e r  W elt; . . . e r  i s t  d i f f e r e n z i e r t  und e n t -  
s c h ie d e n  z u g le ic h ,  e r  i s t  e x a k t und l i e b t  d ie  chem iscb r e i n e ,  
l e i c h t  i r o n i s i e r t e  E m pfindung, e r  s p r i c h t  u n s e re  g e i s t i g e  
und s e e l i s c h e  V e rfa ssu n g  a n .
C orsvand t b e s c h r e ib t  d ie  W irkung des J a z z ,  d ie  e r  v o r  a lle m  a u f  
ih n  s e l b s t  und a u f  B o rc h e r t  h a t t e ,  fo lg en d ex m aszen :
Auch f u r  e in e n  u n m u s ik a lis c h e n  M enschen w ar d ie s e  A r t von 
R hythm ik, H arm onik und M elod ik  e tv a s  v o l l i g  n eu es  und v i r  
s ta n d e n  dem z ie m lic h  fa s s u n g s lo s  g e g en u b e r. W olfgang h a t  
v o r  a l i e n  D ingen v o h l  d ie  M o to rik  d i e s e r  M usik em pfunden, 
und d asz  b e i  d i e s e r  M usik a u f  S c h o n h e it v e r z i c h t e t  und m ehr 
W ert a u f  A usdruck g e le g t  v u rd e .  Es w ar w ohl dam als e in e  
v i r k l i c h  u r s p r i in g l ic h e  M usik , d . h .  w ahre M usik , und das 
w ar i n  d e r  d am alig en  Z e i t  s e h r  v i e l  (BV; C o rsv a n d t,
26 . S ep tem ber 197*0•
J a z z  und s e in e n  Rhythmus b e s c h r e ib t  B o rc h e r t  i n  se in em  A u fsa tz  
Das i s t  u n s e r  M anifest*^  m it  den W orten: " E r r e g t ,  v e r r i i c k t ,  h e k t i s c h
und hem m ungslos. "  E r  s e i  d a s  h e i s z e ,  v e r r i i c k t t o l l e  L ie d ,  "d u rch  das 
das S ch lag zeu g  k a t z i g  und k r a tz e n d  h i n h e t z t . "  I n  e i n e r  A rb e i t  d e r  
B o rc h e rt-G ru p p e  67 vom 2 1 . Mai 1968 w ird  auch. a u f  den  J a z z  h in g e -  
w ie se n . Da h e i s z t  e s :  " B o rc h e r t  s c h r e ib t  i n  se inem  ganzen  Werk
e in e  k u rz a tm ig e  und s t a c c a to h a f t e  S y n ta x . K urze rh y th m isc h e  E in — 
h e i t e n  l e s s e n  k e in e  f l i e s z e n d e  M elod ie  d e r  S p racb e  aufkommen. In  
d iesem  Punkt t r i f f t  s ich . B o rc h e r ts  S p rach e  m it dem J a z z ,  s e i n e r  L ie b -
W olfgang B o r c h e r t ,  Das Gesamtwerk (Hamburg: R ow ohlt,  19^9)»
S . 309. W e ite re  H in v e ise  a u f  d ie s e n  Band e r s c h e in e n  im T ex t a l s  GW.
H8
l in g s m u s ik .
S e in e  l e t z t e n  zw ei L e b e n s ja h re  w idm ete B o rc h e r t  s e in e r  d ic h -
t e r i s c h e n  A u ssag e . Immer d a n n , wenn das F ie b e r  und d ie  Schm erzen e s
z u l i e s z e n ,  s c h u f  e r  an se inem  W erk. D er V a te r  h a t t e  o f t  Muhe, m it
d e r  S ch re ib m asch in e  nachzukommen. B o rc h e r t  v e r a r b e i t e t e  i n  g e -
s c h i c k t e r  A rt und W eise i n  s e in e n  P ro sa s tiic k e n  und i n  se inem  T h e a te r -
s tu c k  D rauszen  v o r  d e r  T u r e in e  U nzahl von f r u h e re n  E r le b n is s e n  und
E in d riic k en , d ie  d u rc h  irg e n d w e lch e  v i s u e l l e  o d e r  a k u s t i s c h e  R e ize  b e i
ihm w ie d e r  a u s g e lo s t  w urden . B o rc h e r t  h a t t e  e in e n  g ro sz e n  B i ld e r -
und E r in n e r u n g s v o r r a t , d e r  ihm f a s t  b e l i e b i g  z u r  V erfiigung s ta n d .
Ruhmkorf g ib t  in  s e i n e r  M onographie e in ig e  B e i s p i e l e ,  b e so n d e rs  d ie  
75d e r  Namen, a n . '
Noch zw ei M onate b l ie b e n  ihm im S t .  C la ra  S p i t a l  i n  B a s e l ,  wo e r  
n ach  schwerem L e id en  am 2 0 . November 19^7 s t a r b .  H ie r ,  in  den l e t z t e n  
Wochen s e in e s  L e b e n s , h a t t e  e r  ab erm als  K o n tak t zu K u n s tle rn  g e fu n d en . 
E in e  davon w ar d ie  G ra p h ik e r in  S o n ja  H e rs p e rg e r ,  d ie  ih n  das l e t z t e  
Mai zw ei Tage v o r se inem  Tod b e s u c h te ;  e in e  a n d e re  w ar d ie  S ch w eize r 
K u n s tm a le r in , F ra u  B i i rg i , d ie  ihm z u r  D e k o ra tio n  s e in e s  Krankenzim m ers 
e in ig e  K lee -G rap h ik en  l i e h .
M it M usik kam e r  i n  den l e t z t e n  Wochen i n  B a se l kaum mehr in  
K o n ta k t. S e in e  E l t e m , V erw and ten , sow ie F reu n d e  aus D eu tsc h la n d  
d u r f te n  n ic h t  i n  d ie  Schw eiz e i n r e i s e n .  Am 2 k . November 19^7 wurde
^  "W olfgang B o rc h e r t :  E in  V e r t r e t e r  d e r  T r u ln m e r l i te r a tu r ."
S ta n s  K o lle g iu m , 2 1 . Mai 1 9 6 8 , S . 39 . M itg l ie d e r  d e r  B or c h e rt-G ru p p e  
w aren : R o lf  A scbw anden, J o s e f  A nnen, Leo F l e i s c h l i ,  J o s e f  Kaufmann,
Erw in L e ig g e n e r .
P e te r  Ruhmkorf, S . 1 2 0 -1 2 1 .
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e r  " a u f  dem H o m li-G o 1 1 e  s  acke  r , d ic h t  am d e u tsc h e n  G re n zv a ld , in  
B a s e l"  z u r  Ruhe g e l e g t ,  b e r x c h te t  B ern h ard  M eyer-M arw itz in  se inem  
N achw ort zum G esam tw erk.
"E in  S tu ck  B a c h 's c h e r  P a ss io n sm u s ik  und d e r  C h o ra l 'B e f ie h l  du 
d e in e  W ege ,' von d e r  O rg e l g e s p i e l t ,  umrahmten d ie  P e ie r "  (GW; S . 332 
und S . 333)•
I I I .  Namen und T e rm in i aus dem B ere ich . d e r  M usik 
i n  P ro s  a  und I y r i k  und ih r e  Verwendung
A. A uffuh rung  und G ru p p ie ru n g  d e r  Namen und T erm in i
Wie s e h r  e in e  A rt W ort-M usik aus B o rc h e r ts  F e d e r  g e f lo s s e n  i s t ,  
em p fin d e t J e d e r  L e s e r ,  d e r  B o rc h e r ts  P ro saw erk  l a u t  v o r t r a g t .  Der v o h l 
p r a g n a n te s te  m usikverw and te  B e g r i f f , d e r  immer w ie d e r  b e i  s t i l i s t i s c h e n  
B e tra c h tu n g e n  d e r  B o rc h e r tsc h e n  P ro s a  v e rw en d e t v i r d ,  i s t  s i c h e r  das 
W ort "Hhythmus" und d e sse n  Adverb " rh y th m is c h ."  F u r B o rc h e r t  s e l b s t  
s c h ie n  d e r  Rhythmus n i c h t  d e r  bew u sz te  und a b s i c h t l i c h  d e r  W irkung 
h a lb e r  ve rw en d e te  T ra g e r  s e i n e r  A usdrucksform  zu  s e i n ,  son d e m  e in  T e i l  
vom G anzen, n am lich  s e i n e r  W ort-M usik . Das G ed ich t "Das K o n z e rt"  (NG), 
d as  e r  am 29* O k to b er 1 9 ^  aus J e n a  an  Hugo S ie k e r  s c h i c k t e ,  e n d e te  e r  
m it  dem A u sru f: "M usik! M usik i s t  s e l b s t  das S chw eigen!" D ies i s t
wohl d e r  d i r e k t e s t e  A usspruch  des D ic h te r s , i n  dem e r  s e in  p o e t is c h e s  
Em pfinden m it dem 'K o n z e r t ' aus N a tu rg e ra u sc h e n  v e r e i n t  und e s  in  
freu d ig em  A u sru f a l s  "M usik!" b e z e ic h n e t .
D ie v e rb a le  A u sd ru c k sk ra f t d u rc h  'Musik* und M u s ik b e g r if fe  und 
w ie  d e r  D ic h te r  s i e  anw an d te , s o l i  i n  d iesem  K a p i te l  a u s f u h r l i c h  b e -  
h a n d e l t  w erd en . Z u e rs t  s o l i  das  A u f tr e te n  von a llg e m e in e n  m u s ik v e r-  
w andten  A usdrucken und Namen, sow ie von s o lc h e n , d ie  s l c h  e i n e r  b e -  
stim m ten  M usik a r t  zuo rdnen  l e s s e n ,  e rw ah n t w erd en . A ls  bestim m te  
M u sik a rte n  s in d  d r e i  Gruppen g ew ah lt w o rd en , n a m lic h  1 .  d ie  k l a s s i s c h e  
M usik , 2 . d e r  J a z z  und d ie  Jazzv e rw an d te  M usik , und a l s  l e t z t e  Gruppe
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3* d e r  S c h la g e r ,  das C hanson, das V o lk s l ie d  und d ie  M arschm usik . F u r 
d ie  nun fo lg e n d e n  B e tra c h tu n g e n  l i e g t  d ie  c h ro n o lo g is c h e  L i s t e  von 
B o rc h e r ts  P ro saw erk  in  d e r  R e ih e n fo lg e  von P e te r  Ruhmkorf und M arianne 
Schm idt z u g ru n d e . ^  "M u sik ,” "M elod ie"  und "Rhythmus" a l s  S u b s ta n t iv e  
sow ie in  den je w e i l ig e n  A d v e rb ia lfo rm en  s in d  d ie  am m e is te n  g en an n ten  
g e n e r e l le n  M u s ik b e g r if fe  i n  B o rc h e r ts  P ro sa  sow ie i n  s e i n e r  L y r ik .
L e tz te r e  s c h r ie b  e r  h a u p ts a c h l ic h  i n  den J a h re n  1938 -  U6, wovon a l l e r -  
d in g s  n u r  noch  w e n ig e r  a l s  350 G e d ich te  e r h a l t e n  g e b l ie b e n  s in d  (e s  
s o l l e n  u r s p r i in g l ic h  m eh re re  ta u s e n d  gew esen s e i n ) .  W e ite re  a llg e m e in  
m usikverw and te  B e g r i f f e ,  d ie  d e r  D ic h te r  v e rw e n d e t, s in d  "K lan g ,"
"T o n ,"  "N oten" und "H arm onie" sow ie " h a rm o n isc h ."  D ie se  v i e r  M usik­
b e g r i f f e  k o n n ten  u n te r  d e r  R u b rik  M u s ik u n te r r ic h t  e in g e r e ih t  w e rd en , 
w ahrend d ie  W orte "M u sik ,"  "M elod ie"  und "Rhythmus" m ehr a u f  das p e r -  
s o n l ic h e  M usikem pfinden d es  D ic h te r s  h in w e ise n . A ndere B e g r i f f e  w ie  
" G lo c k e n la u te n ,"  " t u t e n , "  " d ie  R o l l e r  d e r  K a n a rien v o g e l"  und "d as  
S in g en  d e r  N a c h t ig a l l  und d es  B u c h f in k e n ,"  d e u te n  m ehr a u f  den O hren- 
m enschen B o r c h e r t ,  d e r  d ie s e  N atu rm usik  manchmal in  ab g ew andelten  
Formen a l s  o n o m a to p o e tisc h e  W orte in  s e in e n  d ic h te r i s c h e n  A ussagen 
v e rw an d te .
Das Grammophon und d ie  G ram m ophonplatte w aren  dam als i n  d e r  
z w e ite n  H a l f te  d e r  d r e i s z i g e r  J a h r e  sow ie i n  den K r ie g s ja h re n  e tw as 
N eu es , d as  f u r  den M it te l s ta n d s b i i r g e r  e r s c h w in g l ic h  tind dxxrch d ie s e n  
A n re iz  b e g e h re n sw e rt w a r. D ie K onservenm usik  e rw ah n t B o rc h e r t  i n  s e i ­
n e r  Hundebliimp. im Zusammenhang m it dem neuen  w is s e n s c h a f t l ic h e n  G e b ie t 
d e r  Rauraforschung und v e rw e is t  so m it a u f  i h r e  Z u g e h o rig k e it z u r  mo-
P e te r  Ruhmkorf, S . 132 -133; ch ro n o lo g isch e  L is t e  im Anhang.
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d e m e n  Z e i t .  Z e i t l i c h  c h a r a k t e r i s i e r t  e r  1 9 ^ 2 , d as  J a h r  s e i n e r  H a f t -  
z e i t  i n  N U rnberg, m it " Z e i t a l t e r  d e r  G ram m ophonplatten und R aum for- 
schung" (GW; S . 3 8 ) .
1 . B e g r i f f e  und Namen, d ie  au s  dem B e re ic h  d e r  k la s s i s c h e n  M usik 
kommen, s in d  in  g r o s z e r  V i e l f a l t  i n  B o rc h e r ts  D ic h tu n g  v e r t r e t e n .  Um 
d ie s e  g ro s z e  A nzah l d e r  v e rw an d ten  W orte t i b e r s i c h t l i c h e r  b e sp re c h e n  zu 
kS nnen , s in d  s i e  i n  fO nf U n te rg ru p p en  e i n g e t e i l t  w o rd en , nfim lich i n  Be­
g r i f f e  aus dem B e re ic h  d e r  a )  s in f o n is c h e n  M usik , b )  O p er, c ) Kammer- 
und K irch en m u sik , d) H ausm usik , und  e )  i n  e in e  S o n derg ruppe  von n ru s i- 
k a l i s c h e n  B e g r i f f e n .
In  das F a c h g e b ie t d e r  s in f o n is c h e n  und o r c h e s t r a l e n  M usik g e -  
h d ren  d ie  b e i  ihm a u f t r e te n d e n  B e g r i f f e :  " S t r e i c h o r c h e s t e r " S y m -
p h o n ie "  und "S y m p h o n iek o n ze rt,"  " T a k ts to c k "  und  " S a tz ,"  "M u s ik e r,"  
" B r a ts c h e ,"  " F l S t e , "  " G e ig e ,"  "G o n g sch lag ,"  ''Oboe'* und  "T ro m p ete ."
D ie T e rm in i " B a l l e t t , "  "C h o r,"  "H e ld e n g e sa n g ,"  " O p e r e t te ,"  "S 8 n g e r ,"  
"T & n ze rin ,"  " T e n o r ,"  "W agnersfingerin" und " Z a u b e r f lo te "  g eh o ren  mehr 
in  das F a c h g e b ie t d e r  O pern - und O p e re tte n m u s ik . M o za rt, d e r  e in z ig e  
in  Drama, L y r ik  und P ro s a  g e n an n te  K om ponist, g e h b r t  sow ohl in  den Be­
r e i c h  d e r  O per w ie  auch i n  den K o n z e r ts a a l .  A uszerdem  v erw endet 
B o rc h e r t  B e g r i f f e  w ie  " C h o ra l ,"  " K a n ta te ,"  "M atth&us P a s s io n ,"  "M o ll-  
s t r o p h e ,"  " m o l l to n ig ,"  " O rg a n is t"  und "W o h lte m p e rie r te s  K la v ie r ."
D iese  Auswahl von M u s ik b e g r if fe n  d e u te t  s e h r  s t a r k  a u f  K irch en m u sik , 
sow ie a u f  Jo h an n  S e b a s t ia n  B ach. A uf H ausm usik , in s t r u m e n ta l  und 
geBungen, v e rw e ise n  d ie  B e g r i f f e  " f l b t e n , "  " F lo te n k la n g ,"  "G esan g ,"  
" K la v ie r ,"  " K l a v i e r u n t e r r i c h t " S a i t e n , "  " s in g e n ,"  "T rau m ere i s p ie l e n "  
und " v o r m u s iz ie r e n ." D ie  S o nderg ruppe  d e r  von B o rc h e r t  v e rw en d e ten  
M u s ik b e g r if f e ,  d ie  zum T e i l  M usikform en b e s c h r e i b t ,  u m fasz t " B a l la d e ,"
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" C a p r ic c io ,"  " C o n c e r ti  g r o s s i , "  "C re sc e n d o ," " N o ttu m o ,"  "p ia n o "  und 
"S yn k o p e ."
D ie s p e z i e l l  n a m e tlic h  e rw ahn ten  K om positionen  avis dem B e re ic h  
d e r  k la s s i s c h e n  M usik b e sc h ra n k en  s i c h  h e i  B o rc h e r t  a u f  Schumanns 
T ra u m e re i, Bachs W o h lte m p e rie r te s  K la v ie r . s e in e  M atth au s P a s s io n  und 
M ozarts  Z a u b e r f lo te . Der H im reis a u f  "im  Nebenhaus san g en  s i e  d ie  
Rosamunde" (GW; S . 238) b e z ie h t  s ic h  s i c h e r  a u f  d ie  "Bohm ische P o lk a ,"  
e in  ts c h e c h is c h e s  T a n z lie d  von dem K om ponisten J a ro m ir  V ejvoda a n s t a t t  
a u f  das S in g s p ie l  von F ran z  S c h u b e r t .  F iin f d e r  oben g en an n ten  s ie b e n  
m u s ik te c h n isc h e n  B e g r i f f e  v e rw en d e t d e r  D ic h te r  i n  T i t e l n  s e i n e r  Ge- 
d ic h te .  D a rau f w ird  s p a t e r  noch  e in g eg an g en .
2 . Aus dem B e re ic h  d es  J a z z  und d e r  m odem en Tanzm usik v e rw en d e t
B o rc h e r t  n u r  e in e  r e l a t i v  g e r in g e  A nzahl von B e g r i f f e n .  Das I n t e r -
e s s a n te  d a ra n  i s t ,  d asz  d ie s e  B e g r i f f e  f a s t  a u s s c h l i e s z l i c h  im P r o s a -
w erk des J a h r e s  1 9 ^ 7 , a l s o  s e i n e r  l e t z t e n  S c h a f f e n s p e r io d e ,  d ie  so z u -
sagen  m it se inem  Drama D rauszen  v o r  d e r  T u r e i n g e l e i t e t  w u rd e , zu f i n -
den s in d .  Es i s t  d ie  Z e i t ,  a l s  d e r  J a z z ,  d e r  w ahrend  d e r  H i t l e r z e i t
v e rfe m t w a r , d u rch  d ie  a l l i i e r t e n  S ie g e rm a ch te  E in zu g  i n  das N a c h k rie g s -
d e u ts c h la n d  g e h a l te n  h a t t e .  W a lte r  D irk s  s a g te  19^8 zum Thema J a z z :
" .  . . J a z z  musse w ohl e in e  d e m o k ra tisch e  Sache s e i n ,  denn e r  s e i  i n
D e u tsc h la n d , J ap a n  und I t a l i e n  z . Z. d e r  D ik ta to r e n  v e rb o te n  gew esen ,
77und e r  s e i  e s  h e u te  noch  in  S o w je t ru s z la n d ." D ie z u s a t z l i c h  a u f -  
s c h lu s z re ic h e n  S a tz e  iib e r  den J a z z  von W a lte r  D irk s  ( a u f  S e i t e  U7 d ie ­
s e r  A rb e i t )  d u r f te n  e in  z ie m lic h  genaues B i ld  des Phanomens 'J a z z '  
v e r m i t t e l n ,  so  w ie  e r  dam als a l s  e tw as ganz Neues a u f  d ie  d e u tsc h e
^  W alter D ir k s , S . 790.
5fc
Ju g en d  g e w irk t h a t .
D ie von B o rc h e r t  ve rw en d e ten  J a z z b e g r i f f e  d e u te n  a u f  bestim nrte  
A spekte  d i e s e r  neuen  M usik h i n ;  a u f  den h a r te n  g le ic h b le ib e n d e n  R hyth­
mus und d ie  D isso n an z . A ls In s tru m e n te  n en n t e r  d as  "X ylophon ,"  d ie
yg
" K la r in e t t e "  und das " S c h la g z e u g ." A ls  a llg e m e in e  M u s ik b e g r if fe  
aus d iesem  B e re ic h  w erden  d ie  W orte " J a z z ,"  " T a k t ,"  "Synkope" und 
"Jazzm u sik en "  von ihm v e rw en d e t. Das W ort "D isso n an z"  kann d i e s e r  
Gruppe z u g e re c h n e t w erd en , t r i t t  a b e r  auch  in  d e r  m odernen k la s s i s c h e n  
M usik a u f .  "Grammophon" und d ie  "G ram m ophonplatte" k o n n ten  auch  in  
d i e s e r  Gruppe aufgenommen w erd en , obwohl s i e  t a t s a c h l i c h  b e i  B o rc h e r t 
in  den d r e i s z i g e r  J a h re n  s e h r  eng  m it dem S c h la g e r ,  dem Chanson und d e r  
M arschm usik in  Zusammenhang s ta n d e n .
3 . D ie l e t z t e  g ro sz e  H aup tg ruppe e n th & lt a l l e  m usikbezogenen 
W o rte , d ie  in  den B e re ic h  des S c h la g e r s ,  d es  C hansons, des V o lk s lie d e s  
und d e r  M arschm usik f a l l e n .  Wohl am a u f f & l l ig s t e n  s t i c h t  das Wort 
" s in g e n "  m it  den  S u b s ta n t iv e n  "G esang" und  "S in g san g "  h e r v o r .  B o rc h e r t 
verw endet e s  u b e r  150mal in  s e in e r  v e r o f f e n t l i c h t e n  D ich tu n g . Es 
t r i t t  in  a l l e i n  zw eiundzw anzig  s e in e r  a c h tu n d f iin fz ig  P ro s a s tu c k e  a u f .  
Auch das Wort "L ied "  in  s e in e n  v e rs c h ie d e n e n  V a r ia t io n e n  i s t  e in e r  
d e r  am h a u f ig s te n  verw en d e ten  A u sd ru ck e , d ie  w a h rs c h e in l ic h  mehr a u f  
das vom Volk gesungene L ied  h in w e is e n , a l s  a u f  das K u n s t l ie d ,  obwohl 
das l e t z t e r e  ihm du rch  s e in e  b e id e n  T an ten  Anna und E l s a ,  d ie  in  
Hamburger C horen sa n g e n , v e r t r a u t  gew esen w ar. Zu d iesem  P unk t s a g t
D ie b e k a n n te s te n  J a z z s o l i s t e n ,  d ie  d ie s e  d r e i  In s tru m e n te  
s p i e l t e n ,  w aren  zu  B o rc h e r ts  Z e i t  L io n e l  Hampton, Benny Goodman und 
Gene K rupa. D ie se  d r e i  S o l i s t e n  und d e r  P i a n i s t  Teddy W ilson  m achten 
m ehrere  J a h r e  das beruhm te  Benny Goodman Q u a r te t t  a u s ,  das in  d ie s e r  
Zusararaensetzung von 1936 b i s  1938 b e s ta n d .  In  den HOer J a h re n  h a t t e n  
L io n e l Hampton und Gene K rupa e ig e n e  B ands.
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H e rth a  B o rc h e r t  i n  einem  B r ie f :  . . m eine S c h w e s te m , b e id e  sangen
i n  g ro s z e n  Choren -  und so  ksm auch W olfgang in  irg e n d w e lch e  K o n ze rte "
(BV; 23 . A ugust 197*0* Z u s a tz l ic h  g e h t aus dem V era  M o lle r - B r ie f  u b e r
das K re u tz b e rg -K o n z e rt vom J a n u a r  19Ul (BN) h e r v o r , dasz  zwei T anz-
nummern im  Programm g u te  B e i s p ie le  des K u n s t l ie d e s  gew esen s in d *  nam-
79l i c h  F e ld e in s a m k e it  von Jo h an n es  Brahms und Widmung von F ran z  
80S c h u b e r t .
Von B o rc h e r ts  ehem als z a h l r e i c h e r  L y r ik  e x i s t i e r e n  h e u te  noch a c h t 
G e d ic h te , d ie  e r  m it " L ie d e r"  b e t i t e l t  , d ie  im Anhang ab g ed ru ck t s in d .  
Zum B e re ic h  d es  V o lk s l ie d e s  k o n n ten  au ch  d ie  W orte " F lo te n s p ie l e r "  und 
" -k la n g ,"® ^  "M undharm onika," "sum men," " ta n z e n ,"  "T a n z ,"  " T a r a n te l la "  
und "R eigen" g e z a h l t  w erden . D iese  W orte t r e t e n  w e s e n t l ic h  mehr in  
s e in e r  L y rik  a u f  und w erden  von dem D ic h te r  o f t  f u r  d e t a i l l i e r t e  
N a tu rb eB ch re ib u n g en  im K le in e n  v e rw e n d e t.
D ie h a u p ts a c h l ic h e  V o lk sm u sik , d ie  w ahrend  s e i n e r  Z e i t  au sg eu b t 
wurde und ih n  a u f  J a h r e  t a g t a g l i c h ,  w ie  a l l e  d a m a ls , b e g l e i t e t e ,  w ar 
d ie  M arschm usik . S ie  w ird  in  B o rc h e r ts  P ro s a  m it den W orten "B lec h - 
m u s ik ,"  " b le c h to n ig ,"  " h i n a u s p o s a u n t " l i e d u b e r g r o l t "  und " S o ld a te n -  
g e g ro l"  b e s c h r ie b e n . D ie se  Zweckmusik w urde in  d e r  H i t l e r z e i t  zu 
P ropagandazw ecken , z u r  Hebung d e r  W e h rf re u d ig k e it  d e r  Jugend  sow ie z u r  
U b e rsp ie lu n g  m i l i t a r i s c h e r  R u ck sch lag e  an den F ro n te n  v e rw en d e t. S ie  
w ar d ie  t a g l i c h e  T o n k u l is s e ,  d ie  aus dem R a d io , b e i  den m e is te n  L eu ten  
aus dem V o lk sem p fan g er, e r k la n g .  B esonders  e in g e p r a g t  haben  s ic h  dem
^  Opus 8 6 , N r. 2 ,  1878  k o m p o n ie rt.
Qo
Opus 25* N r. 1 ,  I 8U0 k o m p o n ie rt.
01
B o rc h e r t  s p i e l t e  193*+ in  d e r  H i t le r - J u g e n d  Q u e r f lo te .
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D ic h te r  d ie  v i e r  M&rsche: "P re u sz e n s  G lo r i a ,"  d e r  "B ad en w eile r M arsch ,"
" A lte  Kameraden" und d e r  "E in zu g  d e r  G la d ia to r e n ,"  d ie  e r  so  e f f e k t v o l l  
in  se inem  Drama D rauszen  v o r  d e r  T u r v e r a r b e i t e t e .  N a tilr lic h , s in d  in  
Hamburg d ie  B iasm u sik  und d ie  K a p e lle n , d ie  zum H a fen k o n z e rt a u f s p i e l -  
t e n ,  e in  a l t e r  T e i l  d e r  H a fen ro m atik . Som it kann  d e r  A usdruck  "B le c h -  
m usik" n ic h t  immer d e r  M arschm usik z u g e s c h r ie b e n  w erd en . D ie "Trommel" 
sow ie "trom m eln" gehS ren  a l l e r d i n g s  zum M arsch und zu dem z u r  N a z iz e i t  
b e so n d e rs  g e fc J rd e rte n  Trom m lerkorps d e r  H i t le r - J u g e n d  (HJ) und d e r  Ka- 
v a l l e r i e .  T rom m el'und trom m eln v e rw e ise n  m it z ie m lic h e r  S ic h e r h e i t  
auch a u f  s e in e n  V e t t e r  C o rsw and t, d e r  a l s  Trom m ler i n  d e r  HJ m itw ir k te .
" P f e i f e n , "  " s in g e n "  und "sum men," " S c h la g e r"  und " K a ffe e h a u s -  
g e ig e r "  gehS ren  m ehr zum S c h la g e r ,  w ahrend  " B e g le i tm u s ik ,"  "W eltheim - 
wehsong" und "S h a n ty "  mehr dem k a b a r e t t i s t i s c h e n  Chanson an g eh S ren .
D er K a f fe e h a u s g e ig e r  d e u te t  e in m a l a u f  den t r a d i t i o n e l l e n  P u nf-U hr-T ee  
d e r  T an z-C afes  in  Hamburg, h a t  a b e r  auch  noch a l s  w e i te r e  B edeutung  
d ie  K r i t i k  an H i t l e r  und s e i n e r  k le i r ib i i r g e r l i c h  'o s t e r r e ic h i s c h e n  Ab- 
stammung. U n te r  B o rc h e r ts  F reunden  w urde H i t l e r  d e r  " S te h h a u sg e ig e r  
aus Wien" g e n a n n t; das erzeL hlte  M ackenthun dem V e r f a s s e r  i n  dem Ge- 
s p ra c h  vom 2k.  A ugust 1975* E in e  K in d h e i ts e r in n e ru n g  aus Hamburgs 
W ohnbezirken musz d e r  von B o rc h e r t  so  bew usz t v e rw en d e te  L e ie r k a s te n -  
mann s e in .  E r s in g t  und o r g e l t  's c h n e id ig e  Musik* a u f  se inem  L e ie r -  
k a s te n  i n  B o rc h e r ts  D ie la n g e  la n g e  S t r a s z e  l a n g .
B. I n s tru m e n te ,  G a ttu n g e n , M usiker und K om ponisten
Der U m stand, d asz  B o rc h e r t  so  e in e  V i e l f a l t  von W orten aus den v e r -  
s c h ie d e n e n  B e re ic h e n  d e r  M usik v e rw a n d te , l a s z t  annehm en, d asz  M usik 
a l lg e m e in , wenn auch  zum T e i l  u n b ew u sz t, e in  i n t e g r i e r t e r  T e i l  s e in e s  
Lebens und s e i n e r  D ich tu n g  w ar. Den "M usiker" a l s  B e ru f  h a t  e r  auch 
m eh re re  M ale in  s e i n e r  P ro sa d ic h tu n g  g e n a n n t.
M usiker
I n  d e r  A ufzah lung  v e r s c h ie d e n e r  B e ru fe  von M enschen aus dem A l l -  
t a g s le b e n  e r s c h e in t  d e r  M usiker in  D ie la n g e  la n g e  S t r a s z e  la n g  a l s  
e i n e r  d e r  "57 b e i  W oronesch G e fa l le n e n "  u n te r  B esm ten , B au e rn , P a s to -  
r e n ,  A r b e i te r n ,  L e h re m , A u to s c h lo s s e rn ,  V e rk a u fe m  und G a rtn e m  
(GW; S . 2UU). I n  Von d ru b en  n ach  driiben  w erden "ganz gew ohnliche  
L e u te ,"  d ie  a u f  e i n e r  "ganz g ew ohn lichen  . . . S t r a s z e  g in g e n ,"  a l s  
" B r i e f t r a g e r ,  V o lk s s e h u l le h r e r ,  K le m p n e rm e is te r , F e in k o s tv e r k a u f e r , 
B i i r o a n g e s te l l t e , F r i s e u s in n e n ,  M u sik er und R e c h tsa n w a lte "  (GW; S . 300) 
b e s c h r ie b e n .  I n  d ie  P a l e t t e  d e r  A lltag sm en sch en  s c h ie n  f u r  B o rc h e r t 
d e r  M usiker h in e in z u g e h o re n .
A l le g o r is c h  i s t  d e r  S tu raro in d  vom Meer i n  T u i Hoo b e i  B o rc h e r t 
" d e r  h im m lische  M u s ik e r ,"  " d e r  t o l l e  F l o t e n s p i e l e r , d e r  g ro s z e  Orga­
n i s t "  (HL; S . 5 2 ) .  H ie r  v e r b in d e t  d e r  D ic h te r  N a tu rg e ra u sc h e  m it 
m e n sc h lic h e h  Em pfindungen. D ie  M acht d e r  N a tu rg e w a lt S turm  w ird  f u r  
den Ohrenm enschen B o rc h e r t  in  s t a r k e s  M usikem pfinden t r a n s p o n i e r t .
In  dem Traum Beckmanns in  D rauszen  v o r d e r  T tir e r s c h e in t  ihm e in
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" s c h la c h te r p r o b te r  b lu ts c h w i tz e n d e r  G e n e ra l"  (GW; S . 1 2 2 ) ,  d e r  e in  
K nochenxylophon s p i e l t .  D ie s e r  " f re m d a r t ig e  M usiker"  (GW; S . 123) b e -  
d e u te t  Tod und V e rd e rb e n , das d e r  K rie g  u b e r  u n z a h lig e  Menschen g e -  
b r a c h t  h a t ,  s e in e  M usik l a s z t  e in e  " f u r c h tb a r e  F lu t "  (GW; S . 12U) d e r  
T o ten  s i c h  "u b e r  d ie  W elt w a lzen "  (GW; S . 12U ). D iese  Traum szene s t e l l t  
im v e r s t a r k t e n  Masze e in e  d e r  v o lk s tu m lic h e n  A u ffassu n g en  des T o te n -  
ta n z e s  d a r ,  in  d e r  in  V ollm ondnach ten  d ie  T o ten  aus den G rab em  s te ig e n  
und ta n z e n .  D ie s e r  Punkt im Zusammenhang m it D rauszen  v o r  d e r  T ur i s t  
im K a p i te l  V genau  b e a r b e i t e t .
W elche W ic h t ig k e i t  e ig n e t  B o rc h e r t  v e rs c h ie d e n e n  In s tru m e n te n , 
K om ponisten Oder M u sik te rm in i zu? V erw endet e r  s i e  s y m b o lis c h , d ien en  
s i e  einem  b estim m ten  K o lo r i t  e i n i g e r  s e i n e r  P ro s a s tu c k e  und d e r  I y r i k ,  
Oder s in d  s i e  E r in n e ru n g s f ra g m e n te , d ie  e r  m it a n d e ren  in  e in e  neue 
A ussageform  g i e s z t ?  S ic h e r  t r e f f e n  o f t  z w e i, o d e r  manchmal s o g a r  a l l e  
d r e i  d e r  eben  g en an n ten  Grainde z u , d a  o f t  v o ra u s g e s e tz t  w erden moisz, 
d a sz  d ie  V e r t r a u th e i t  m it einem  b estim m ten  M usik term inus e in e r  p e r -  
s o n l ic h e n  E rfa h ru n g  dam it v o ra n g e h t.
K la v ie r
Wo t r i f f t  man b e i  dem D ic h te r  i n  s e i n e r  P ro sa  a u f  das K la v ie r  und 
w ie v e rw en d e t e r  e s?  I n  B il lb ro o k  h o r te  d e r  a m e rik a n isc h e  F l i e g e r f e l d -  
w e b e l, d asz  Jemand in  einem  Haois "M ozart a u f  dem K la v ie r "  (GW; S . 80) 
z e r h a c k te .  Auszerdem  w ar e in e  s p i t z e  A ltfrau e n s tim m e  zu  h o re n , d ie  
m it einem  h a r te n  G egenstand  den T ak t dazu  sch lo ig . In  D ie la n g e  la n g e  
S t r a s z e  la n g  l i e s t  man i n  d e r  rh y th m isc h e n  s to s z w e is e n  A ufzah lung  von 
L e u tn a n t F is c h e r s  E in d ru ck e n : " . . .  B r a tk a r to f f e lg e r u c h  Haus Haus
K la v ie ro a n te r r ic h t  p in k  pank d ie  g an ze  S t r a s z e  la n g  . . . "  (GW; S . 2 5 1 ) .
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B eid e  oben g en an n ten  B e i s p ie l e  d ie n en  d a z u , e in  k l e i r i b u r g e r l i c h e s , 
f a s t  g e i s t l o s e s  A l l t a g s m i l ie u  in  D e u tsc h la n d  z u  z e ic h n e n . Das w ird  
d u rch  d a s  V erb " z e rh a c k te "  und d u rch  d ie  Nahe d es  " B r a t k a r t o f f e lg e -  
ru c h s "  noch  u n t e r s t r i c h e n .  D ie " A ltf ra u e n s tim m e ,"  h o c h s tw a h rs c h e in -  
l i c h  d ie  e i n e r  M u s ik le h re r in  Oder M u tte r ,  l a s z t  e in e  K r i t i k  B o rc h e r ts  
an dem s y s te m a t is c h e n , f a s t  m i l i t a r i s c h e n  E inpauken  in  K in d e r und 
J u g e n d lic h e  von M ozarts  K la v ie rm u sik  ahnen .
v
In  dem. le tz tg e n a n n te n  P ro s a s tu c k  r e f l e k t i e r t  L e u tn a n t F i s c h e r ,  
d e r  immer a u f  d e r  " la n g e n  S t r a s z e  la n g "  u n te rw eg s  i s t :
Immer s p i e l t e  e i n e r  K la v ie r .  A ls  m ein V a te r  m eine M u tte r  
sah  -  s p i e l t e  e i n e r  K la v ie r .  A ls ic h  G e b u r ts ta g  h a t t e  -  
s p i e l t e  e i n e r  K la v ie r .  B ei d e r  H e ld e n g e d e n k fe ie r  in  d e r  
S c h u le  -  s p i e l t e  e i n e r  K la v ie r .  A ls  w ir  dann s e l b s t  H elden 
w erden  d u r f t e n ,  ed.s e s  den K rie g  gab -  s p i e l t e  e i n e r  K la v ie r .  
Im L a z a r e t t  s p i e l t e  dann e i n e r  K la v ie r .  A ls  d e r  K rie g  aus 
w ar -  s p i e l t e  immer noch  e i n e r  K la v ie r  . . . immer s p i e l t  
e i n e r  K la v ie r "  (GW; S . 2 ^ 7 ) .
H ie r  d r iic k t d e r  D ic h te r  d ie  D a z u g e h o r ig k e it  des K la v ie r s p i e l s  zu  b e -  
so n d e ren  A n la ssen  in  se in em  Leben Oder i n  dem s e i n e r  E l t e m  a u s .
D iese  A ufzah lung  d e r  A n la sse  zum K la v ie r s p ie le n  gehen  a u f  p e r s d n l ic h e  
E rfa h ru n g en  und E in d riick e  d es  D ic h te r s  zu ru ck  und l a s s e n  e in e  K r i t i k  
an d e r  im m erwahrenden g le ic h b le ib e n d e n  R o u tin e  des K la v ie r s p ie le n s  
v e rm u ten ; ganz g le i c h  d u rch  w elch e  Hohen und Abgrunde d e r  Mensch Oder 
d ie  M en schheit gehen  m usz, a l s  B e g le i te r s c h e in u n g  s p i e l t  immer e in e r  
K la v ie r .  D ie K la v ie rm u sik  k l i n g t  w ie  e in  e i n l u l l e n d e r , n i c h t s -  
s a g e n d e r  R e f ra in  zu  d e r  t i e f e n  m en sc h lic h e n  D ram atik  j e n e r  J a h r e .  
W e ite r  s a g t  B o rc h e r t  i n  d e r  l e tz tg e n a n n te n  K u rz g e s c h ic h te :  "Es i s t
g u t ,  wenn d ie  D ic h te r  d i e  b la u e n  Blumen b liih en  l a s s e n .  Es i s t  g u t ,  
wenn immer e i n e r  K la v ie r  s p i e l t .  Es i s t  g u t ,  wenn s i e  S k a t s p ie le n "
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(GW; S . 255)* H ie r  s t e l l t  d e r  D ic h te r  nochm als d ie  T r i v i a l i t a t  des 
K la v ie r s p ie le n s  zw ischen  d i e ,  d e r  W ir k l ic h k e i t  e n t r i ic k te n ,  traum enden  
D ic h te r  und d ie  s tu m p fs in n ig e  Ausubung des S k a ts p ie le n s .  E r l a s z t  
auch  das s c h r e c k l ic h e  to d b r in g e n d e  K anonengedonner von den A nsch lagen  
d es  K la v ie r s  b e g le i t e n :  "F in k  Pank machen d ie  Kanonen. Und das
K la v ie r  s p i e l t  immerzu P in k  Pank P in k  P a n k  " (GW; S . 2 U9 ) .  D ie B e-
g le i tm u s ik  d u rc h s  Leben e in e s  S o ld a te n  i s t  l a u t , i s t  e in  "P in k  Pank" 
von den Gewehren d e r  I n f a n t r i e ,  von den Kanonen und dem K la v ie r .  Aber 
wenn d e r  Mensch ganz a l l e i n e  i s t ,  wenn e r  s ic h  aus d iesem  ausw eg losen  
A l le in s e in  v o r  e in e n  Zug gew orfen  h a t ,  dann " s p i e l t  f u r  ih n  k e in e r  
m ehr K la v ie r ,  und k e in e r  s p i e l t  m it ihm S k a t ,  und f u r  ih n  i s t  auch 
k e in e  b la u e  Blume mehr d a . Au b ! V o rb e i!"  (GW; S . 2 5 7 ).
M it d ie s e n  gen an n ten  B e is p ie le n  v e rw e is t  B o rc h e r t  d as  K la v ie r  i n  
e in e  b u r g e r l ic h e  S c h e in -  und T ru g w elt und g i b t  ihm d ie  R o lle  e in e s  
R e q u i s i t e , das a l t e  G e s e lls c h a f ts o rd n u n g  und k o n t in u i e r l i c h e  F a m ilie n -  
k u l t u r  a u f r e c h te r h a l t e n  s o i l .  A ber f u r  den einsam en M enschen, b e -  
so n d e rs  d e r  Ju g en d  w ie  e r ,  nach  1 9 ^ 5 , f u r  s o lc h e ,  d ie  v e rb ra u c h t  i n  d ie  
z e r s t o r t e  H eim at kommen, s p i e l t  k e in e r  K la v ie r ,  s a g t  B o rc h e r t .  F u r 
d ie s e  e n tw u rz e lte n  Menschen g i l t  d ie  a l t e  G e s e lls c h a f ts o rd n u n g  n ic h t  
m eh r, d ie  geh o ren  zu  d e r  G e n e ra tio n  " v o l l e r  A nkunft zu einem  neuen 
L ie b e n , zu  einem  neuen  L ach en , zu einem  neuen G o tt"  (GW; S . 6 l ) .
A ber f u r  d ie  m e is te n  s e i n e r  M itb iirg e r , s a g t  B o rc h e r t ,  s p i e l t  e in e r  
K la v ie r  O der m acht G e d ic h te , d ie  s in d  schon  " l a n g s t  w ie d e r  im d ic k s te n  
Z iv i l le b e n "  (GW; S . 1 3 1 ). F iir s i e  h a t  s ic h  kaum e tw as g e a n d e r t .  
S ym bolisch  d a f iir  l a n z t  d e r  D ic h te r  in  B i l lb ro o k  den " z e rh a c k te n  M ozart 
a u f  dem K la v ie r "  w ie  zum Hohn d u rch  d ie  S t i l l e  d e r  ausgebom bten S ta d t  , 
wehen (GW; S . 8 0 ) .
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J a z z
M it dem E inzug  d e r  a l l i i e r t e n  T ru p p en , d e r  A m erikaner und d e r  
E n g la n d e r , kam auch das Phanomen J a z z  nach  l a n g ja h r ig e r  A bw esenheit 
v i e d e r  nach  D e u tsc h la n d . Auf d ie  Junge G e n e ra t io n , d ie  d ie s e  r h y th -  
m ische  f r e i e  M usik aus d e r  Z e i t  v o r  1936 noch n i c h t  r i c h t i g  m i t e r l e b t  
h a t t e ,  v i r k t e  e r  m it v o l l e r  I n t e n s i t a t ,  so  auch a u f  B o rc h e r t .  D er J a z z  
und s e in e  In s tru m e n te  w urden b e i  ihm e in  Symbol f i i r  e in e  neue  Z e i t , 
e in e  Z e i t  d e r  H e k tik  und H a r te ,  von s c h o n u n g s lo se r  O f fe n h e i t  und t i e f e r  
s e e l i s c h e r  A bgriinde, sow ie von A ngst und u n e n d lic h e r  E in sa m k e iten  m it 
den v ie le n  u n b e a n tv o r te te n  F ra g e n . E r v e r b in d e t  den J a z z  z u s a tz l i c h  
auch  noch m it d e r  n a c h t l ic h e n  G ro s z s ta d t  und i h r e r  E r o t ik  und ih r e n  
V e rlo ck u n g en . B esonders  i n  s e i n e r  P ro s a  von 19^7 e rw ahn t B o rc h e r t den 
J a z z  m ehrere  M ale , v o r  a lle m  in  Das i s t  u n s e r  M a n if e s t , "se inem " Mani­
f e s t ,  e i n e r  s e i n e r  l e t z t e n  P r o s a s c h r i f t e n .  H ie r  w ird  d e r  J a z z  das 
Symbol s c h le c h th in  f i i r  a l l e s , was d ie  ju n g e  d e s i l l u s i o n i e r t e  Ju gend  
i n n e r l i c h  a u fw iih lt ,  "denn u n s e r  H erz und u n s e r  H im  haben  d e n se lb e n  
h e i s z k a l t e n  Rhythmus (w ie  d e r  J a z z ) :  den e r r e g t e n ,  v e r ru c k te n  und
h e k t i s c h e n ,  den hem m ungslosen" (GW; S . 3 0 9 ) . D er J a z z  b e i  B o rc h e r t  
v e r a e in t  das K o n v e n tio n e lle  und G eo rd n ete  d e r  a l t e n  Z e i t ,  das von ihm 
d u rch  " M o z a r t m e l o d i e n " H o l d e r l i n , "  "marmorne K r ie g e rd e n k m a le r ,"
" g u te  S tu b en  m it  R ek ru ten p h o to s"  und " S tu d ie n r a te ,  d ie  schon  d ie  V a te r  
so  b ra v  f i i r  den K rie g  p r a p a r i e r t e n "  (GW; S . 3 1 1 -3 1 3 ) , b e s c h r ie b e n  w ird . 
"W ir s e l b s t  s in d  z u v ie l  D is so n a n z ,"  s a g t  e r ,  "und u n s e re  Madchen d ie  
haben  d e n se lb e n  h i t z ig e n  P u ls  i n  den Handen und H iif te n ,"  "denn d ie s e  
Madchen s in d :  w ie J a z z . "  Und d ie  N a c h te , i n  denen d e r  Himmel l i l a
i s t ,  s in d  "m a d ch e n k lirren d e  N ach te : Wie J a z z :  h e is z  und h e k t i s c h ,
erreg t"  (GW; S . 3 1 0 ).
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E r h e n u tz t  J a z z  a u c h , um e in e n  m en sch iich en  N ach h o lb ed a rf an 
e r o t i s c h e n  G efiih len  a u fz u z e ig e n . A d je k tiv e  w ie  " h e k t i s c h ,"  " h e i s z "  
und " e r r e g t "  b e s c h re ih e n  d ie  N ach te  m it ih r e n  M adchen, d ie  b e i  ihm 
g le i c h  dem J a z z  s in d .  A ber auch  das Chaos in  s e i n e r  S e e le ,  d ie  A bgrun- 
de und T ie fe n  w erden d rohnend  und b u n t von einem  " jazzm u sik en en  l i l a  
K a r u s s e l l  u b e r o r g e l t "  (GW; S . 3 1 2 ) , z e i t w e i l i g  u b e rs tim m t. Dem J a z z  
w ird  w e i t e r  d ie  R o lle  e in e s  B e ta u b u n g s m itte ls  e i n e r  a n g s t l ic h e n  Men- 
s c h e n s e e le  zu g esp ro c h en , m it  d e r  a h n lic h e n  W irkung, d ie  Schnaps und 
Madchen a u f  s i e  h ab en . Aus A ngst und s e e l i s c h e r  Not k lam m ert s ic h  
d e r  ju n g e  Mensch auch an den J a z z ,  w ie  d e r  H a f t l in g  aus s e i n e r  E r -  
z ah lu n g  U nser k l e i n e r  M o z a rt. " d e r  s tu n d e n la n g  Jazzm u sik  m it u n se re n  
L o f fe ln "  m achte "GW; S . 2 1 2 ) ,  Oder Timm i n  D ie N a c h t ig a l l  s i n g t i d e r  
s a g t :  "W ir haben den Schnaps und den  J a z z  und d ie  S ta h lh e lm e  und d ie
M adchen, d ie  H auser und d ie  c h in e s is c h e  M auer und Dampen -  a l l e s  das 
haben  w i r .  A ber w ir  haben  es  aus A ngst"  (GW; S . 1 8 3 ).
S ch lag zeu g
B o rc h e r t e rw ahn t d r e i  In s tru m e n te  d e r  Ja z z m u s ik , das den Rhythmus 
bestim m ende S c h la g z e u g , d ie  stim m enfuhrende K la r in e t t e  und das Xylophon 
m it se inem  t e i l w e i s e  h a r te n  K lang . L e tz te r e s  w ird  im Zusararaenhang m it 
dem Drama D rauszen  v o r d e r  T ur b e sp ro c h e n . Das J a z z in s t r u m e n t , das 
den " e r r e g t e n ,"  " v e r ru c k te n  und hem m ungslosen" Rhythmus b e s tim m t, i s t  
das S c h la g ze u g . "Es h e t z t  k a t z i g  k ra tz e n d  d u rch  das h e is z e  v e r r u c k t -  
t o l l e  L ie d ,  den J a z z "  (GW; S . 3 0 9 ) . Gene K rupas V i r t u o s i t a t  k o n n te  
B o rc h e r t  zu d i e s e r  D e f in i t io n  des S ch lag zeu g es  a n g e re g t h ab en . Der 
D ic h te r  s c h le u d e r t  dem L e s e r  s e e l i s c h e  A usbriiche e n tg eg e n  i n  e in e r  
hem m ungslosen und e r r e g te n  H e k tik , d ie  e r  m it den ra u h e n , v e r z e r r t e n
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T onen , im p r o v is ie r te n  und z e rh a c k te n  M elodien  und h a r te n  Rhythmen d e r  
Jazzm u sik  v e r g l e i c h t .  Das S ch lag zeu g  e rz e u g t  den g le ic h h le ib e n d e n  
k ra tz e n d e n  R hythm us, e s  t r e i b t  v o ra n ,  g e sp a n n t w ie  e in e  K a tz e . Das i s t  
b e i  B o rc h e r t  d e r  H e rz sc h lag  d e r  neuen  Z e i t ,  u n ru h ig  und g e ra u s c h v o l l .
K la r in e t t e
B esonders  e in  In s t ru m e n t ,  d ie  K l a r i n e t t e ,  w ird  wegen s e in e r  Ton- 
q u a l i t a t  b e i s p i e l h a f t  von B o rc h e r t  z u r  a k u s t is c h e n  D a r s te l lu n g  v e r -  
s c h ie d e n e r  Gemutstimmungen v e rw en d e t. Dasz e r  d ie  K l a r i n e t t e  i n  d r e i  
s e i n e r  P ro s a s tu c k e  z u r  M ilie u u n te rm a lu n g  h e r a n z ie h t ,  kann a u f  den 
Im p a k t, den Benny Goodman m it s e i n e r  Band a u f  d ie  D eu tschen  nach  19^5 
h a t t e ,  zu riic k zu fu h re n  s e i n .  Corsw andt e r z a h l t e ,  d a sz  d ie  D eu tschen  
dem Sw ing, d e sse n  g r o s z t e r  V e r t r e t e r  Benny Goodman w a r , fa s s u n g s lo s  
g e g e m ib e rs ta n d e n . E r s e i  u b e r  den  S o ld a te n s e n d e r  AFN und BFN sow ie 
u b e r  den HWDR (N o rd w e s td eu tsc h e r R undfunk) Hamburg o f t  g e s p i e l t  w orden . 
Der S w ing , f i i r  d ie  d e u tsc h e n  O hren e in e  v o l l i g  neue  A rt J a z z m u s ik , 
h a t t e  m it s e i n e r  ungew ohnlichen  R hythm ik , M elodik  -und Harmonik a u f  d ie  
von M arschm usik und W eh rm ach tsb e rich ten  ab g es tu m p ften  d e u tsc h e n  H o rer 
e in e n  t i e f e n  E in d ru ck  gem ach t. S ie  s o l l t e n  d ie s e n  neuen  J a z z  a l s  
u r s p r u n g l ic h  und w ahr enrpfunden h ab en . B o rc h e r t s e l b s t  w urde von d e r  
M o to rik  und dem A usdruck d i e s e r  M usik b e e in d r u c k t ,  e rw ahn te  C orsw andt 
in  einem  B r i e f  (BV; 26 . S ep tem ber 1 9 7 ^ ) .
In  M a rg u e r i te  g ib t  B o rc h e r t  d e r  K l a r i n e t t e  und ih r e n  Tonen e in e n  
v e r s p i e l t e n  s in n l ic h e n  A n s t r ic h .  I n  einem  C afe s i t z t  e in  L ie b e sp a a r  
in  e i n e r  E ck e , i n  d ie  " d ie  K l a r i n e t t e  w ie  zehn Huhner h u p f te "  (NL;
S . 9 0 ) .  I n  d i e s e r  " m o llig e n "  Warme d e r  M usik e n td ec k e n  b e id e ,  e r  
e in  d e u ts c h e r  S o ld a t  und s i e  F r a n z o s in ,  i h r e  K n ie , und s i e  sp iiren
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e in e  in n e re  U nruhe. D iese  e r o t i s c h e  A tm osphere d e r  M usik und d e r  
C afe-E cke t a u s c h t  Warme und G eb o rg en h e it v o r .  D ie d a u em d e  in n e re  
A ngst und d ie  K a lte  d e s  D ra u sz e n se in s  d e s  S o ld a te n  w erden f i i r  k u rz e  
Z e i t  d u rc h  d ie  ju n g e  h e im a tlo s e  F ra n z o s in  und d u rc h  K la r in e t te n to n e  
v e r d r a n g t .
A nders v e rw en d e t B o rc h e r t  d ie  K l a r i n e t t e  in  se in em  P ro s a s t i ie k  
Im M ai,  im  Mai s c h r i e  d e r  K uckuck. Da l a s z t  e r  " K la r in e t te n s c h r e ie  
an S ep tem berabenden" au s  n ach  " s c h n a p s -  und p a rf iim stin k e n d e n  B ars 
kommen" (GWj S ,  2 2 7 ) . O der i n  Das i s t  u n s e r  M a n ife s t  w ird  das Lachen 
" u n s e r e r  M adchen," m it  " h e i s e r ,  b r i ic h ig  und k l a r i n e t t e n h a r t "
(GW; S . 310) b e s c h r ie b e n . D ie T o n q u a l i ta t  d e r  K l a r i n e t t e  i s t  i n  d ie se n  
l e t z t e n  B e is p ie le n  l a u t ,  g e f u h ls lo s  und h a r t  und  h a t  s o g a r  den An- 
s t r i c h  des L a s t e r h a f t e n . D er L e s e r  bekommt n i c h t  m ehr d as  G efu h l 
des G e b o rg e n se in s , wo e in e  K l a r i n e t t e  s p i e l t ,  so n d e m  d es  A usge- 
s to s z e n s e in s . D ie K l a r i n e t t e  w ird  h a r t ,  i h r e  Tone w erden S c h re ie  
o d e r  G em ecker, d ie  e in e n  v e r f o lg e n ,  wenn man " a l l e i n  a u f  d e r  S t r a s z e "  
i s t .  H ie r  w ird  das In s tru m e n t zu einem  Symbol des D ra u sz e n se in s  d e r  
d e s i l l u s i o n i e r t e n  Ju g e n d , d ie  19^5 i n  e in  v o l l i g  z e r s t o r t e s  D e u tsc h la n d  
zuruckkam . D ie H a rte  d e r  E r o t i k ,  d ie  H e k tik  und d as  L au te  des J a z z  
b e s c h re ib e n  b e i  B o rc h e r t d ie  z e r r i s s e n e n  H erzen  v i e l e r ,  d ie  von d e r  
a l t e r e n  G e n e ra tio n  v e r r a te n  und v e r s to s z e n  w urden , und d ie  A ngst v o r 
dem "Morgen" h a t t e n .  Der J a z z ,  d e r  Schnaps und d ie  E r o t ik  b e ta u b e n , 
a b e r  h e l f e n  tu n  s i e  n i c h t  dem, d e r  "m it sch re ien d em  pochendem le b e n -  
digem  H erzen  n a c h ts  a l l e i n  a u f  d e r  S t r a s z e  i s t "  CGW; S . 2 2 7 ) .
Zusam m enfassend kann u h e r  d ie  Verwendung d e r  K l a r i n e t t e  b e i  
B o rc h e r t  g e sa g t w e rd en , d asz  s i e  z e itg e b u n d e n  an d ie  N a c h k r ie g s z e i t  
i s t ,  da  s i e  n u r  in  se inem  s p a te r e n  P ro saw erk  Verwendung f i n d e t .  D ie
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M ilie u z e ic h n u n g e n , in  denen d ie  K la r i n e t t e  e rw ahn t w ird  und b e so n d e re n  
A n te i l  h a t ,  v a r i i e r e n  von d e r  G eb o rg en h e it e in e s  ju n g e n  L ie b e sp a a re s  
b i s  z u r  A ngst und zum A u sg e s to sz e n se in  d e r  e n t ta u s c h te n  d e u tsc h e n  
Ju g en d . Der D ic h te r  h a t  a b e r  k o n seq u en t d ie  Verwendung d e r  K l a r i n e t t e  
immer m it E r o t ik  in  V erb indung  g e b r a c h t ,  d ie  a b e r  b e i  ihm zw ischen  
w o h lb e h a g lic h e r  Warme d e r  S ic h e r h e i t  und g e f i ih l lo s e r  K a l te  des 
A l le in s e in s  v a r i i e r t .
B le c h -  und M arschm usik
Obwohl M arschm usik a llg e m e in  m it B lechm usik  o f t  i d e n t i s c h  i s t ,  
verw endet B o rc h e r t  b e id e  A usdrucke v e r s c h ie d e n . B lechm usik  i d e n t i f i -  
z i e r t  e r  m ehr m it H a fe n k a p e lle n  und - k o n z e r te n ,  w ahrend  M arschm usik 
a u s s c h l i e s z l i c h  z u r  B esc h re ib u n g  des d e u tsc h e n  M il i ta r is m u s  v erw endet 
w ird . E r s p r i c h t  s i c h  f u r  d ie  B lechm usik  a l s  e in e  zu  Hamburg g e h o re n -  
de M usik aus und b ek u n d e t e in e  s t a r k e  A n t ip a th ie  d e r  M arschm usik 
g e g e n u b e r , d ie  in  den H i t l e r j a h r e n  h a u p ts a c h l ic h  z u r  K r ie g s b e g e is te ru n g  
d e r  M assen s y s te m a tis c h  e in g e s e t z t  w urde.
Op
Die B lechm usik  d e r  H a fe n k a p e lle n  o d e r "M u sz id en n -K ap e llen  
w ie  B o rc h e r t s i e  in  se in em  P ro sa s t i ic k  D ie E lb e  n e n n t , h a t  f i i r  ih n  
etw as h e im a t l ic h  S e n t im e n ta le s , T a tk r a f t i g e s  und B ejahendeB . Die 
M arschm usik dagegen e r s c h e in t  b e i  ihm a l s  g e f i i h l l o s , a l s  e tw a s ,  was 
d ie  m en sch lich en  G efiih le  d u rch  Larm i i b e r s p i e l t ;  man k o n n te  f a s t  s a g e n , 
s i e  d riick t d ie  V errohung d e r  m en sch lich en  S e e le  a u s , eben d e r  Z e i t  
von 1933 -  1+5 e n tsp re c h e n d .
In  B o rc h e r ts  Gesamtwerk e r s c h e in t  d e r  M arsch und d ie  M arschm usik
Das L ie d  "Musz i  d e n n , musz i  d en n , . . . "  g e h o r t  zum S ta n -  
d a r d r e p e r to i r e  d e r  H a fe n k a p e lle n .
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i n  Im M ai, im  Mai s c h r i e  d e r  K uckuck, i n  Das i s t  u n s e r  M a n ife s t und 
in  U nser k l e i n e r  M o zart. Im N ach la sz  v e rw en d e t e r  s i e  in  E in  S o n n tag - 
m orgen und n a t i i r l i c h  in  P reu sz en s  G lo r i a .
I n t e r e s s a n t  i s t ,  d a sz  e r  in  dem le tz tg e n a n n te n  P ro s a s t i ic k ,  das 
a l s  T i t e l  den Namen e in e s  d e r  b e k a n n te s te n  d e u tsc h e n  M ili ta rm a rs c h e  
iib e rh a u p t h a t ,  d ie  A usdriicke "B lech "  und "B lechm usik" auch  f i i r  d ie  
m i l i t a r i s c h e  M arschm usik b e n u tz t ,  Jedoch  n u r  in  d i e s e r  e in e n  P ro s a -  
a r b e i t .
K o n tr a s t ie r e n d  z u r  M arschm usik , w ie  schon  e in g an g s  d ie s e s  Ab- 
s c h n i t t e s  a n g e d e u te t ,  e r s c h e in t  d ie  B lechm usik  b e i  B o rc h e r t  i n  d e r  
P ro s a  m it h e im a tlic h e m  K o lo r i t .  I n  D ie E lb e  l a s z t  e r  noch e in m al 
o d e r  schon  b a ld  w ie d e r  d ie  Dampfer "m it la rm e n d e r B lechm usik  tu r b u le n -  
t e ,  t r a n e n lo s e  A nkunft r i s k i e r e n "  (GW; S . 9*0* E r s p r i c h t  von 
" m u tig e r  B le ch m u s ik ,"  von "A nkunft und A b fa h r t"  d e r  r i e s i g e n  S c h i f f e ,  
d e r  " K a s te n ,"  d e r  " P a l a s t e . "  D iese  D am pfer, d ie  B o rc h e r t  auch  "m eer- 
h u n g r ig e  R ie se n k a s te n  . . . m it la rm e n d e r  B lechm usik  d ic k b a u c h ig e r  
M ess in g -K ap e lle n "  (GW; S . 9 6 ) n e n n t ,  " la g e n  v o l l  Mut im E lb s tro m "  und 
" e i n  U b ersch u sz  an F reu d e  z i t t e r t e  aus den M essingm aulern  i h r e r  
M u sz id en n -K ap e llen "  (GW; S . 95)* In  d iesem  H o h e lied  a u f  d ie  H eim at, 
und b e so n d e rs  a u f  d ie  E lb e  und den H afen , t r e t e n  d ie  S c h i f f e  m it 
ih r e n  M e ss in g k a p e lle n  a l s  m u tig e  B oten a n d e re r  L ander a u f ,  b e d e u te n  
s i e  L eben , F reu d e  und Z u k u n ft. I n  d ie s e n  E r in n e ru n g en  b le n d e t  d e r  
D ic h te r  d ie  R e a l i t a t  von 19^6 e i n ,  a l s  " k e in e  schiram ernden P a la s t e "  
a u f  d e r  E lb e  fu h r e n ,  so n d ern  " k a l t e  k a lk ig e  M en sch en le ich en  k la g e n d  
gegen  d ie  Kaim auern von K oh lb rand  und A th a b a sk a h o ft"  k l a t s c h te n  
(GW; S . 9 6 ) .  F iir s i e ,  so  s a g t  B o r c h e r t ,  gabe e s  a l s  e in z ig e  B lech ­
m usik n u r  " b le c h e rn e  M ov/enschreie." "A ber h e im lic h  seh en  w ir  w ie d e r ,"
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so  s a g t  e r  w e i t e r ,  " . . .  d ie  b u l l a u g ig e n , l ic h tv e rsc h w e n d e n d e n  b le c h -  
m usikenen K o lo s se , d ie  R ie s e n , d ie  P a l a s t e  "GW; S . 9 7 ) .  Der " b le c h e rn e "  
S c h re i  d e r  Movre v i r k t  k a l t ,  e r  h i n t e r l a s z t  das G efu h l von E in sam k e it 
und Tod; d ie  b lech m u sik en en  S c h i f f e  b e d e u te n  b e i  ihm je d o ch  das W e ite r -  
le b e n  f u r  Menschen und S t a d t ,  s i e  b e d e u te n  d ie  L u s t und L ieb e  zu 
d i e s e r  S t a d t .
B lech  und B lech m u sik , w ie  s i e  i n  P re u sz e n s  G lo r ia  verw endet 
w e rd en , b e d e u te n  f u r  B o rc h e r t  H i r n l o s i g k e i t , E n tm en sch lich u n g  und 
s t u r e r  p r e u s z i s c h e r  Gehorsam und m i l i t a r i s c h e s  E h rg e fu h l. D ie s e r  H in - 
w e is  i s t  auch i n  B o rc h e r ts  d ram atischem  Fruhw erk K aese zu f in d e n ,  in  
dem e r  R o b o te r aus B lech  d ie  B lo d ig k e i t  d e r  H i t l e r z e i t  ausd riicken  l a s z t ,  
"T ak , t a k ,  t a k .  W ir s in d  d ie  neue  Z e i t  aus B lech  und Lack -und v o l l e r  
B lo d ig k e it ." ® ^
In  P re u sz e n s  G lo r ia  z e ic h n e t  B o rc h e r t  d ie  ganze  S t u p i d i t a t  des 
N a z im il i ta r is m u s  am V e rh a lte n  e in e s  e n t la s s e n e n  O b e rs t a u f ,  d e r  j e t z t  
a l s  N ach tw ach ter in  e i n e r  F a b r ik  a n g e s t e l l t  i s t .  A ls L e itm o tiv  d ie n t  
ihm d e r  a l s  T i t e l  v e rw en d e te  p re u s z is c h e  M arsch , den d e r  N ach tw ach ter 
m a rsc h ie re n d e rw e ise  m it " b le c h e m e r "  Stimme " k n a rre n d "  von s ic h  g i b t .
D ie Stimme d ie s e s  Menschen w ird  b e i  B o rc h e r t  " B le c h g e s c h re i ,"  d a s ,  was 
e r  s a g t ,  d ie  m i l i t a r i s c h e n  B e fe h le ,  w erden  m it "B lech "  b e s c h r ie b e n . 
Z u s a tz l ic h  d e u ten  d ie  " b le c h e rn e "  Stimme und " B le c h , das aus dem 
S ch ad e l des O b e rs t kam" (NL; S . 62) a u f  d ie  o f t  angew andte d e u tsc h e  
R ed e n sa rt 'B le c h  r e d e n , '  was s o v ie l  w ie  'U n sin n  reden* b e d e u te t .  So- 
g a r  zw ei ro ta u g ig e  R a t te n  l a s z t  d e r  D ic h te r  den "M arsch von P reu sz en s  
Ruhm und Ehre p f e i f e n "  (NL; S . 61+), was s e in e  V erach tung  d i e s e r  Musik
83 Tanz d e r  R o b o te r , im Anhang.
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g eg en u b er n u r  u n t e r s t r e i c h t .
Das I d e a l i s i e r e n  von P re u sz e n s  G lo r ia ,  von B o rc h e r t a l s  I n b e g r i f f  
von S o ld a te n p f l i c h t  und - e h r e  v e rw e n d e t, v e r s t e l l t  e inem  ehem alig en  
O f f i z i e r  den Weg zu riick  in s  m e n sc h lic h e , u n m i l i t a r i s c h e  Leben m it 
"u n sa u b e re n  H and tiichern" und " s c h l a f r i g e n ,  gahnenden V o rg e se tz te n  m it 
sam tw eichen  Stimmen" (NL; S . 6 k ) .  Und s t a t t  des b e ru h ig e n d e n , a n -  
d au em d en  R eg en s, d e r  u n u n te rb ro c b e n  a u f  d ie  r o te n  Z ie g e l  f a l l t ,  h o r t  
d i e s e r  z e rb ro c h e n e  Mensch " e n d lo se  B a ta i l lo n e  zu  den K langen von 
P reu sz en s  G lo r ia "  (NL; S . 6 7 ) u b e r  ih n  h in w e g m a rsc h ie re n , a l s  e r  d u rch  
S e lb s tm o rd  aus dem w ir k l ic h e n  Leben g e sc h ie d e n  w ar.
B o rc h e r ts  Im M ai, im Mai s c h r i e  d e r  Kuckuck i s t  e in  A u fs c h re i  d e r  
v e r r a te n e n  und b e tro g e n e n  Ju g en d . S i e ,  d ie  von d e r  E l te r n g e n e r a t io n  
" in  das Land K rieg  h in e in g e ju b e l t "  w urden , k l e t t e r t e n  " a u f  den m arsch - 
m usikenen B ahnhofen" (GW; S . 2 4 l)  in  b l u t r o t e  Waggons e in e s  G iite rzu g es 
und sangen  und g r o l t e n  "D er G o tt d e r  E ise n  w achsen l i e s z , "  "d asz  
u n se re n  M iittem  d ie  H erzen  e r f r o r e n "  (GW; S . 2 3 9 ). M it M arschm usik , 
d ie  a l l e s  m e n sc h lic h e  G efiih l i i b e r to n t ,  w erden  s i e  in  Viehwaggons 
v e r la d e n  und an d ie  r u s s i s c h e  F ro n t t r a n s p o r t i e r t .  D er B ahnhof w ird  
d ie  e n d g ii l t ig e  T r e n n u n g s l in ie , a u f  d e r  e in e n  S e i t e  d ie  g ro le n d e n  
F r o n ts o ld a te n  im Gviterzug und a u f  d e r  a n d e ren  d ie  z u r iic k b le ib e n d e n , 
t r a u e m d e n  E l t e r n ,  d ie  F rau en  und B ra u te  m it schm erzendem  H erzen .
Und d ie s e  m e n sc h lic h e  T rag o d ie  w urde m it M arschm usik  b e g l e i t e t .  I n  
Das i s t  u n s e r  M a n ife s t b l i c k t  B o rc h e r t  zu riic k  a u f  d ie s e  A bsch iede  
a u f  den B ahnhofen . E r e r i n n e r t  an "d as  a l t e  s e n tim e n t a l e  S o ld a te n -  
g e g r o h l ,  m it dem man d i e  Not u b e r s c h r i e ,"  an den " fu r c h tb a r e n  M anner- 
ch o r aus b a r t i g e n  L ip p e n , in  d ie  einsam en Daramerungen d e r  B unker und 
Guterziigt* g e su n g e n , m u n d h a rm o n ik a b le c h iib e rz itte r t"  (GW; S. 309)*
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E r b ek u n d et m it k r a f t i g e r  A u ssag e , d a sz  das "L ie d  vom E d e lw e isz "  und 
d as  "von den b ra u sen d e n  P an zern "  n ie m a ls  m ehr von d e r  Ju g en d  gesungen 
w ird  (GW; S . 3 0 8 ). J e t z t ,  nach  dem K r ie g ,  w i l l  e r  s i c h  d e r  " e r r e g te n  
h e k t is c h e n  M usik d es  J a z z "  h in g eb en  und n i c h t  m ehr aus A ngst g e -  
zwungen w erd en , M arsche zu g ro le n .
In  zwei w e i te r e n  P ro sa s tu c k e n  verw endet B o rc h e r t  M arschm usik ,
b e id e  b e r i c h te n  von E r le b n is s e n  aus s e i n e r  G e fa n g n is z e i t  i n  B e r l in -
M o ab it. D er v ie r u n d f u n f z ig ja h r ig e  U n te rfe ld w e b e l T r u t tn e r  in  U nser
k l e i n e r  M ozart " k la p p te  m it s e in e n  b e n a g e l te n  A b sa tzen  u n g e d u ld ig e
M arsche" (GW; S . 2 0 8 ) , wenn s i c h  d ie  H a f t l in g e  m ontags b e i  g e o f f n e te r
Z e l le n t i i r  r a s i e r e n  d u r f t e n .  E r  g o n n te  ih n e n  d ie  F reu d e  des R a s ie re n s
n i c h t ,  und s e in e  U ngeduld d r iic k te  e r  dad u rch  a u s ,  e in e n  p re u s z is c h e n
M arsch m it s e in e n  b e n a g e l te n  A b sa tzen  zu  trom m eln . D er p re u s z is c h e
M arsch i s t  h i e r  e in  T e i l  des G e fa n g n issy s te m s , das d e r  U n terd riickung
•«
und V e m ich tu n g  p o l i t i s c h  an d ers  D enkender d i e n t .  A h n lich  e r s c h e in t  
W ach tm e is te r Soboda i n  E in  Sonntagm orgen . d e sse n  S in n b i ld  s tu r e n  
s o ld a t i s c h e n  Gehorsams e in e  F u rch e  urn s e in e n  g lan zen d en  G la tz k o p f  i s t ,  
i n  d ie  d e r  Rand s e i n e r  D ien stm u tze  itnmer v o r s c h r i f t s m a s z ig  a k k u ra t 
e i n r a s t e t .  A ls im W achlokal e in e s  G e fa n g n isse s  d ie  M orgenandacht 
o rg e ld ro h n e n d  v e rk lu n g e n  w a r, d re h te  " s e in e  k u r z f i n g r i g e , v ie r e c k ig e  
Hand . . . das R adio  l a u t e r .  Man m achte M arschm usik . E r l i e b t e  
M arschm usik" (NL; S . 6 8 ) .
D ie M arschm usik g e h o r te  auch  h i e r  zum b r u t a l e n  N S -S ta a t und w ird  
von Soboda m ehr g e a c h te t ,  a l s  d ie  M orgenandacht m it O rge lm usik . D ie - 
s e r  e in fa c h e  M ensch, dem Gehorsam des Regimes e rg e b e n , e r l e b t  s e in e  
S o n n ta g s fre u d e n  in  einem  k le in e n  Kubus K u nsthon ig  und in  M arschm usik , 
ehe e r  den Z e llen ru n d g an g  a n t r i t t .  O rg e l-  sow ie M arschm usik e r t o n t
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m e is te n s  m it g ro s z e r  L a u t s t a r k e ,  s i e  s y m b o lis ie re n  a b e r  g e g e n s a tz l ic h e  
m en sch lich e  Em pfindungen; Jen e  r i i h r t  an das r e l i g i o s e  G efiih l des 
E in z e ln e n , und d ie  M arschm usik , g le ic h z u s e tz e n  m it dem M il i ta r is m u s  
des D r i t t e n  R eich es  o d e r des p re u s z is c h e n  S ta a te s  s c h le c h th in ,  e r g r e i f t  
d ie  M assen und den P o b e l.
Nur e in m a l erw ahn t B o rc h e r t  i n  s e i n e r  P ro s  a ,  in  D ie la n g e  la n g e  
S t r a s z e  l a n g , " s c h n e id ig e  M u sik ,"  d ie  d e r  L e ie rk asten m an n  a u f  d e r  
S t r a s z e  m achte (GW; S . 2 6 0 ) . M arschm usik kann d u rchaus a l s  s c h n e id ig e  
M usik b e z e ic h n e t  w erd en , obwohl das L ied  " F re u t euch  des L e b e n s ,"  das 
B o rc h e r t den L e ie rk asten m an n  an d i e s e r  S t e l l e  s in g e n  l a s z t ,  k e in  
M arsch i s t .  Aber e r  l a s z t  s e in e n  L e ie rk asten m an n  das Bose d e r  Z e i t  
s c h le c h th in  v e rk o rp e rn ,  und dazu  g e h o r te  auch  d ie  p re u s z is c h e  M arsch­
m u sik . Som it h a t  B o rc h e r t den M arsch und d ie  M arschm usik , von denen 
e r  b e so n d e rs  v i e r  n a m e n tlic h  i n  se inem  Drama D rauszen  v o r  d e r  Tur 
e rw a h n t, a u s s c h l i e s z l i c h  a l s  e in  n e g a t iv e s  E lem ent d e r  H i t l e r z e i t  
angew and t, w ahrend B lechm usik  a u s z e r  a l s  N a z ik o lo r i t  a l s  Hamburg-Heim- 
w e h k u lis s e  b e i  ihm a u f t r i t t .
O rg e l und L e ie rk a s te n
D ie " O rg e l ,"  d e r  " O rg a n is t"  und " o rg e ln "  e r s c h e in e n  b e i  B o rc h e r t 
in  f i in f  P ro sa s tiic k e n  in  v i e l s e i t i g e r  Anwendung. E r w ar du rch  s e in e n  
V a te r ,  d e r  e in e  O rg a n is te n a u s b ild u n g  h a t t e ,  m it d ie sem  In s tru m e n t 
s e i t  f r i ih e r  K in d h e it  v e r t r a u t .  Dem L e ie rk a s te n  und L e ie rk asten m an n  
o d e r  - o n k e l ,  sow ie d e r  G ro sch en - und B udenorgel —  d ie  l e t z t e r e n  zwei 
f in d e n  n u r in  s e i n e r  L y r ik  Verwendung —  b e g eg n e t d e r  L e se r  in  zwei 
P ro s a s t i ic k e n , i n  T ui Hoo aus dem N ach laszb an d  und a u f  s e h r  g e z i e l t e r ,  
d ra ra a t is c h e r  A rt in  D ie la n g e  la n g e  S t r a s z e  l a n g . D er L e ie r k a s te n -
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raann in  d e r  l e tz tg e n a n n te n  P r o s a a r b e i t  w i r d ,  w ie  schon oben e rw a h n t, 
b e i  B o rc h e r t  auch synonym m it d e r  N a z iz e i t ;  e r  l a s z t  Hampelmanner an 
se inem  L e ie r k a s te n ,  den d e r  D ic h te r  auch e in m a l O rg e l n e n n t ,  s c h a u k e ln , 
w ahrend e r  immer und immer w ie d e r  s in g t  " F re u t  euch  so la n g e  noch . . . 
(GW; S . 2 6 0 -2 6 3 ). D ie a b g e a n d e r te  A n fa n g sz e ile  des V o lk s l ie d e s  
" F re u t  euch  des L ebens" w ird  von dem L e ie rk a s te n m a n n , d e r  s e in e  u n - 
m en sc h lic h e n  to d b r in g e n d e n  Hampelmanner d i r i g i e r t ,  a u f  d r e i  S e i te n  
T e x t siebenundzw anzigm al einham m em d gesungen . Auch das W ort " L e ie r ­
kastenm ann" e r s c h e in t  a u f  den oben g en an n ten  d r e i  S e i te n  T ex t s ie b e n ­
undzw anzigm al. In  d iesem  P ro saw erk  w endet B o rc h e r t d ie  T echn ik  d e r  
W iederho lung  von L e ie r k a s te n  und L e ie rk asten m an n  sow ie an d eren  E r -  
in n e ru n g s -  und L e itm o tiv e n  a l s  A usssge und A nklage an d ie  M enschheit 
s e h r  b e v u s z t  a n . D er L e ie rk a s te n  i s t  sy m b o lisch  f u r  d ie  immer w ie d e r -  
k e h re n d e , g le ic h b le ib e n d e  M e lo d ie , f i i r  d ie  W iederho lung  d e r  A u ssag e , 
m it dem f a s t  m onotonen " F re u t  euch  s o la n g e  n o c h ."  B o rc h e r ts  W orte 
g le ic h e n  d e r  L e ie rk a s te n m u s ik , s i e  v e rk l in g e n  u n g e h o rt und u n b e a c h te t ,  
obwohl s i e  i n  d a u e m d e r  W iederho lung  v o rg e b ra c h t w erden .
Der D rehorgelm ann w urde i n  d e r  W ir ts c h a ffc s k r is e  von 1930 -  32 
in  den S tr a s z e n  d e r  G ro s z s ta d te  zu  einem  t a g l i c h e n  A n b lick  (BV; C o rs - 
w an d t, 26 . S ep tem ber 197*0 . Jed o ch  b e i  B o rc h e r t  wurde e r  in  dem 
o b ig en  B e i s p ie l  zum M achtsym bol e in e r  un m en sch lich en  Z e i t .
D er Sturraw ind d e r  W eltm eere m it dem o n o m a to p o e tisch en  Namen T ui 
Hoo in  d e r  g le ic h n am ig e n  P r o s a a r b e i t  w ird  b e i  B o rc h e r t  " d e r  t o l l e  
F l o t e n s p i e l e r , d e r  g ro s z e  O r g a n is t ,  d e r  h im m lische  M usiker"  (NL; S . 5 2 ) .  
Zusam m enfassend n e n n t B o rc h e r t  ih n  den "Atem d e r  W e lt ."  D ie se r  
B ekannte  d e r  M atrosen  und H o c h se e f is c h e r  o r g e l t e  " a u f  seinem  L e ie r ­
k a s te n "  du rch  d ie  s t i l l e n  S tr a s z e n  d e r  H a fe n s ta d t .  Aber e r  w a r, w ie
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d e r  D ic h te r  b e s c h re ib e n d  e in s c h ie b t  " k e in  l a n g w e i l ig e r ,  z a h n lo s e r  
L e ie r k a s te n o n k e l ,"  d i e s e r  g ro s z e  O rg a n is t  und  F l o t e n s p i e l e r  w ar "m it 
a l i e n  M ee rv assem  g ew asch en ,"  e r  d i r i g i e r t e  e in  " t o l l e s  K o n ze rt"
(NL; S . 52 , 5 3 ) .  D er Z u sa tz  ' l a n g w e i l i g 1 und 'z a h n lo s*  stim m t m it dem 
des L e ie rk a s te n m sn n es  i n  D ie la n g e  la n g e  S t r a s z e  la n g  u b e r e in ,  wo 
B o rc h e r t  ih n  a l s  a l t e n  Mann c h a r a k t e r i s i e r t , d e r  " l e i s e  w ie  e in  S a rg  
d ie  S t r a s z e  la n g  s in g t "  (GW; S . 2 6 0 ) . A ls  t o n l i c h e r  K o n tra s t  d azu  
e r s c h e in t  d ie  O rg e l und d e r  O rg a n is t  b e i  B o r c h e r t , d ie  g e w a lt ig e  Ton- 
f u l l e  und ungehemmte N a tu r k r a f te  a n d e u te n . Das t r i t t  e in m a l i n  dem 
B e i s p ie l  des S eew indes T ui Hoo z u ta g e ,  w ie  oben e rw a h n t. Auch i n  Die 
M auer wurde d e r  Wind a l s  das a l l e s  iib e rd a u e rad e  E lem ent b e s c h r ie b e n ,  
a l s  " d ie  e r s t e  und d ie  l e t z t e  g ro s z e  S in f o n ie  des L e b e n s ,"  " d e r  e in e  
ew ige M elod ie"  iib e r  W iege und S a rg  s i n g t  (NL; S. UU). S e in e  L au te  
s in d  e in  "R aunen , O rg e ln , L i s p e ln ,  D onnem  und P f e i f e n . "  H ie r  s p r i c h t  
d e r  Ohrenm ensch B o r c h e r t ,  d e r  G erausche  dem L e se r  d u rch  K lan g m ale re i 
n a h e b r in g t .  D er Wind s i n g t  b e i  B o rc h e r t  e in e  " M e lo d ie ,"  s e in e  L au te  
s in d  e in e  " S in f o n ie "  und e r  s p i e l t  e in  " K o n z e r t;"  d ie s e s  s in d  W orte , 
d ie  a u f  M u s ik v e rs ta n d n is  f u r  und e in  V e r t r a u t s e in  m it k l a s s i s c h e r  
M usik h in d e u te n .
Das " g e o r g e l te  g e d ro h n te  G elache" (GW; S . 7 8 ) e in e s  Kameraden 
des am erilcan ischen  F l ie g e r f e ld w e b e ls  B i l l  Brook i n  d e r  g le ich n am ig en  
E rz a h lu n g , das auch  a l s  " v i t a l e s ,  v u lg a re s  hum origes R ohren" (GW; S . 77) 
von B o rc h e r t  b e s c h r ie b e n  w ir d ,  i s t  e in  w e i te r e s  B e s p ie l  e i n e r  a k u s t i -  
sch en  B e sc h re ib u n g . D ie s e r  " m is th a u fe n b lo n d e  A th le t"  r e p r a s e n t i e r t  
u rw u ch sig e  N a tu r ,  was d u rc h  s e in  Lachen u n te r s t r i c h e n  w ird .
Dagegen i s t  d e r  e r s t e  S a tz  i n  E in  S onntagm orgen , "D ie M orgenan­
d a c h t im R adio w ar o rg e ld ro h n e n d  zu Ende gegangen" (NL; S . 68) e in e
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M ilie u -  und Z e i tz e ic h n u n g , m it d e r  B o rc h e r t den L e s e r  in  d ie  W achstube 
e in e s  G e fa n g n isse s  f i i h r t ,  wo s e in e  E rzah lu n g  von dem in  Z e l le  N r. 9 in  
E in z e lh a f t  s i tz e n d e n  H a f t l in g  b e g in n t .  D ie g ro sz e  T ongew alt d i e s e r  
K on ig in  d e r  In s tru m e n te  w ird  auch d u rch  das W ort " o rg e ld ro h n e n d e  
M orgenandacht" a u s g e d ru c k t. T o n g e w a ltig , wenn auch v e r d e r b l i c h , i s t  
auch das Donnern d e r  "K anonenorgel"  i n  D ie la n g e  la n g e  S t r a s z e  l a n g .
"Es h a t  g e ru m p e lt ,"  s a g t  B o rc h e r t  ilb e r d ie  K an o n en o rg e l, "w ie e in  
a l t e r  L astw agen m it l e e r e n  Tonnen a u f  K o p f s te in p f l a s t e r "  (GW; S . 2k0) .
D ie O rg e l und d e r  O rg a n is t  v e rk o rp e m  b e i  B o rc h e r t  t e i l w e i s e  
u rw uchsige  to n l i c h e  N a tu rg e w a lte n , w ie  am B e i s p ie l  des Windes und d e r  
Stimme des b lo n d en  A th le te n .  B eide  W orte b e sc h re ib e n  T ongew alt und 
- s t a r k e  von N a tu r ,  M usik und Kanonen. A ber s i e  e r s c h e in e n  auch a l s  
M ilie u z e ic h n u n g e n , w ie zum B e i s p ie l  i n  E in  Sonntagm orgen und auch in  
d e r  F ig u r  des L e ie rk a s te n m a n n e s , d e r  a u f  d e r  t r o s t l o s e n  S t r a s z e  in  
d e r  G ro s z s ta d t  zu  f in d e n  i s t .  D er G eg en satz  von O rg e l und L e ie r k a s te n ,  
d e r  in  T u i Hoo an d e r  P e rso n  des O rg a n is te n  und des L e ie rk a s te n o n k e ls  
von B o rc h e r t  d e u t l i c h  gem acht w ir d ,  t r i t t  auch in  se inem  G ed ich t 
"Den D ic h te rn "  (NG) aus dem Z yk lus D er L eu ch ttu rm  z u ta g e . In  d e r  
zw e iten  S tro p h e  r u f t  e r  zu r e b e l l i s c h e r  T a t und s a g t :  "Z ur T a t.1 Nun
z e i g t ,  /  was Pan euch  f u r  L ie d e r  g e g e ig t ,  /  was d ie  N acht euch  g e - 
l e h r t :  /  L e ie rk a s te n  o d e r  O r g e lk o n z e r t "
Der L e ie rk asten m an n  i s t  b e i  B o rc h e r t  g le ic h z u s e tz e n  m it dem 
Muden, A l te n ,  V e rb ra u c h te n , d e r  O rg a n is t  dagegen m it d e r  ju g e n d lic h e n  
t a t i g e n  K r a f t ;  n u r  e in m a l in  D ie la n g e  la n g e  S t r a s z e  la n g  b e z e ic h n e t  
d e r  D ic h te r  den L e ie rk a s te n  m it  " O rg e l ."
A uszer d iesem  B e i s p ie l  aus "Den. D ic h te rn "  h a t  B o rc h e r t i n  s e in e r  
L y r ik  i n  a h n l ic h e r  W eise d ie  O rg e l v e rw en d e t. D ie B udenorgel in
seinem  G ed ich t "Ham burger Dom" (NG), das E in d ru ck e  von dem g ro sz e n  
a l l j a h r l i c h e n  V o lk s fe s t  m it dem selben  Namen w ie d e r g ib t , s p i e l t  
"M o za rtm e lo d ien ."  I n  d i e s e r  P a l e t t e  von f a r b i g e r  S z e n e r ie ,  G ertichen , 
A u s ru fe m , e r o t i s c h e r  Stimmungen und V o lk sb e lu s tig u n g e n  m isc h t s i c h  
d ie  f r e c h s t e  B u d en o rg e l m it "M o za rtm e lo d ien ."  D iese  s e h r  r e a l i s t i s c h e  
B esch re ib u n g  e in e s  V o lk s fe s te s  w ird  i n  dem G e d ich t " K a r u s s e l l"  (NG) 
a l l e g o r i s c h  das "w ild e  b u n te  J a h r m a r k t t r e ib e n "  d e r  aus den Fugen g e -  
r a te n e n  H i t l e r z e i t .  D ie s e r  " t o l l e  J a h r m a r k ts t r u b e l"  d e r  Z e i t  m it 
ih r e n  "Dogmen" und "dummen L ugen ,"  " t a n z t  um uns im t o l l e n  K re is e "  
w ie e in  s i c h  d reh en d es  K a r u s s e l l  m it e in e r  l a u t  s p ie le n d e n  "G ro sch en - 
o r g e l . "  Man l e b t  n u r  f u r  den Moment, und m a c h t, m it e in e r  L arve  an g e - 
t a n ,  in  d iesem  G liic k s s p ie l  "Leben" m i t ,  denn "n ach  uns kommt das 
g ro s z e  S ch w eig en ."  Das i s t  W eltu n tergangsstim m ung  m it dem zum l e t z t e n  
Mai a u f-d ie -F a u k e -h a u e n  ehe so w ieso  a l l e s  aus i s t .  D asse lb e  B i ld  r u f t  
B o rc h e r t  b e i  dem L e se r  i n  se in em  Das i s t  u n s e r  M a n ife s t h e r v o r ,  a l s  
e r  iib e r  d ie  Z e i t  d e r  g ro sz e n  s e e l i s c h e n  N ote s e i n e r  G e n e ra tio n  
s p r i c h t . D ie E rin n e ru n g e n  an d ie  v ie le n  T o ten  s in d  n u r  m it Larm im 
H erzen zu e r t r a g e n  und "darum  l i e b e n  w ir  das la rm e n d e , l a u t e ,  l i l a  
K a r u s s e l l ,  das ja z z m u s ik e n e , das iib e r  u n s e re  S ch liinde  r i i b e r o r g e l t ,  
d ro h n en d , c lo w n ig , l i l a ,  b u n t und b lo d e  -  v i e l l e i c h t "  (GW; S. 3 1 2 ).
Den f e in e n  K langen u n e m p fin d lic h  g e g en iib e r , a b e r  d ie s e s  o rg e ld ro h n e n -  
de l a u t e  L e b e n s k a ru s s e l l  h i l f t  ih n e n , den v e r r a te n e n  Jungen M annern, 
w e i t e r ,  denn w e i t e r  musz e s  g e h e n , b lo s z  e tw as g e f u h l lo s e r ,  ohne 
J e g l i c h e  a l t e  S e n t i m e n t a l i t a t .
I n  zw ei w e i te r e n  G ed ich ten  B o r c h e r t s , dem im Gesamtwerk e r -  
sc h ie n e n e n  " G ro s z 3 ta d t"  ,(GW; S . 20) und dem C a r l H. H ager gew idm eten 
"Mowen" (NG) i s t  d ie  "O rg e l"  w ie d e r  d e r  W ind, d ie  N a tu rg e w a lt .
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A h n lich  se in em  T ui Hoo i s t  es  d e r  S eew ind , d e r  "im  O rg e ls tu rm  des 
M eeres" i n  "MSwen" S i lb e r k ro n e n  a u f  d ie  g riinen  W ellen  s e t z t .  D ie 
s tu rm is c h e  See i n  i h r e r  p h y s isc h e n  und a k u s t is c h e n  G ew alt i s t  f u r  
B o rc h e r t  e in  f,O rg e ls tu rm ." In  " G ro s z s ta d t"  i s t  e s  d e r  W ind, d e r  iib e r 
d ie  g ra u e  G ro s z s ta d t  Hamburg "ew ig  o r g e l t , "  d e r  Wind vom M eer, w oh l- 
g em erk t. D ie s e r  o rg e ln d e  Wind e r s c h e in t  a l s  F re u n d , e in  ew ig V er- 
b iin d e te r  d e r  H a f e n s ta d t , d e r  den miiden S ta d te r n  e in e  l i e b e  M elodie 
o r g e l t .
In  den l e t z t e n  b e id e n  B e is p ie le n  s p r i c h t  d u rc h  das B e i s p ie l  
"O rg e l"  v ie d e r  ganz d ie  H a tu r d u rch  B o rc h e r ts  W orte . In  s e i n e r  L y rik  
s in d  v i e l e  P a r a l l e l e n  von B ild e rn  und A usdrucksform en zu s e i n e r  
s p a te r e n  P ro s a  zu  f in d e n ,  w ie  d e r  oben b e sp ro c h e n  " o rg e ln d e  Wind" und 
d a s  " la rm en d e  l a u t e  K a r u s s e l l , "  "d as  iib e r  u n s e re  s e e l i s c h e n  Sch liinde 
r u b e r o r g e l t "  (GW; S . 3 1 2 ).
Trommel
D ie W o rte r "Trommel" und "trom m eln" haben  b e i  B o r c h e r t , v e r -  
g l ic h e n  m it s e i n e r  Anwendung a n d e re r  I n s t ru m e n te ,  n u r  g e r in g e n  sym- 
b o l i s c h e n  W ert. I n  einem  F a l l  je d o c h , i n  dem G ed ich t "An das L eb en ,"  
t r i f f t  d as  n i c h t  zu . Wenn B o rc h e r t  e tw as "trom m eln" l a s z t ,  dann w i l l  
e r  h a u p ts a c h l ic h  a k u s t i s c h e  E f f e k te  d e r  W o rte r sow ie tro m m ela h n lie h e  
Bewegungen b e s c h re ib e n .  Durch s e in e n  V e t te r  C orsw andt w ar e r  m it 
d e r  Trommel s e h r  v e r t r a u t .
In  dem G esprach  iib e r  den D achern  h a t  d e r  Regen a u f  d ie  D acher 
"zu  trom m eln a u fg e h o r t"  (GW; S . U 8); i n  s e in e r  N a c h la s z g e sc h ic h te  
L ieb e  g ra u e  b la u e  H acht i s t  d e r  "Regen e in  s c h o n e r  n a c h t l i c h e r  G esan g ,"  
s in d  d ie  T ro p fen  S in fo n ie n  " d ie  den M ill io n e n  Miicken M archen a u f  d ie
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B l a t t e r  . . . l e i s  dommeln und trom m eln" (NL; S . 37)* Die G erausche 
d e r  N a tu r ,  h i e r  des R eg en s , w erden in  d iesem  B e i s p i e l ,  w ie so o f t  b e i  
B o r c h e r t , d u rch  das Austfben e in e s  o d e r  m e h re re r  M u sik in s tru m en te  be­
s c h r ie b e n .  D ies w ird  in  seinem  G ed ich t "Das K o n zert"  (NG) am d e u t-  
l i c h s t e n ;  in - ih m  " tro m m e lt , f l6 * te t ,  s i n g t  und p i e p t "  e s .  D ie G erausche 
urn ih n  herum , d e r  b liih en d e  K irschbaum  u m sch w irrt von I n s e k te n ,  d ie  
E isen b ah n  in  d e r  F e m e ,  d e r  t ro p fe n d e  W asserhahn und d ie  S p a tz en  a u f  
d e r  S t r a s z e ,  e rg eb en  d ie s e s  "K o n ze rt"  von L a u te n , d ie  den Ohrenmenschen 
B o rc h e r t zum S c h re ib e n  a n re g e n , denn: "M usik! M usik i s t  s e l b s t  das
S c h re ib e n !"  l a u t e t  d ie  l e t z t e  Z e i le  d ie s e s  G e d ic h te s .
E in  Trommeln d e r  N a tu r  iB t  auch  das "Trommeln d e r  F l ie g e  gegen 
das F e n s te r "  in  dem G ed ich t "Wenn e s  d u n k e l w ird "  (NG). Doch in  d iesem  
B e i s p ie l  w ird  n i c h t  das a k u s t i s c h e  so n d em  d ie  U ngeduld b e s c h r ie b e n .
Die g le ic h e  U ngeduld d ru c k t d ie  T e x t s t e l l e  " d ie  h a g e re  hohe gekriimmte 
Chimare am F e n s te r  trom m elt gegen das G la s"  (GW; S . 55) in  G esprach  
iiber den D achern a u s ,  sow ie Jen e  " s i e  sah  s o la n g e  in  d ie  T a s s e , b i s  
d e r  K u rz f in g r ig e  m it dem B l e i s t i f t  zu  trom m eln a n f in g "  (GW; S. 196) 
aus d e r  P r o s a a r b e i t  D er K a ffe e  i s t  u n d e f in ie r b a r .  Das M adchen, das 
B eine h a t t e ,  " d ie  w ie  T rom m elst6 'cker u n ru h ig  w aren" (GW; S . 6 8 ) ,  in  
V o rb e i, v o rb e i d e u te t  e b e n f a l l s  a u f  d ie  s c h n e l le  Bewegung und U ngeduld. 
D ie s e r  H inw eis a u f  d ie  "u n ru h ig e n  M adchenbeine" h a t  a b e r  auch  e in e  
e r o t i s c h e  B edeu tung .
Den Ton e i n e r  Trommel i n  d e r  P r o s a a r b e i t  D ie K a tze  w ar im Schnee 
e r f r o r e n ,  im u rs p r i in g l ic h e n  S in n , s o l le n  K in d e r ,  d ie  m it einem  b le ic h e n  
K atzenknocben gegen d ie  S ta llw a n d  k lo p f e n ,  v e ru rs a c h e n . Es m achte 
" to c k  und to c k  und to o k .  Es h o r te  s ic h  an a l s  ob Jemand e in e  Trommel 
sc h lu g "  (GW; S . 1 8 2 ) . War e s  d ie  T odestrom m el, o d e r d i e ,  d ie  zu
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neuem Leben r u f t ?  Das v e rb ra n n te  D o rf d e u te t  a u f  den Tod, d ie  K in d e r 
Jed o ch  s y m b o lis ie re n  n eu es  Leben.
Das b e s te  B e i s p ie l  f u r  den sy m b o lisch en  W ert d e r  Trommel e r s c h e in t  
in  dem G ed ich t "An das Leben" aus dem J a h r e  19^0 (NG). Es i s t  e in  
A u fru f  an das L eben , an das U b erleb en  in  d i e s e r  Z e i t ,  d ie  B o rc h e r t  so  
schw er hinnehm en k o n n te . D ie l e t z t e  S tro p h e  a p p e l l i e r t :  "Werde KampfJ
/  Ic h  w i l l  kam pfen.1 /  I c h  w i l l  s ie g e n .1 /  Eh d ie  Todestrom m el r u f t . '"
H ie r  i s t  e s  d e r  Tod, d e r  d ie  Trommel r i i h r t ,  zum l e t z t e n  A p p e ll ,  zum 
A b t r i t t  von d e r  Lebensbiihne. Das o f f e n t l i c h e  A usfuh ren  von T o d e su r-  
t e i l e n  i s t  s e i t  ge rau m er Z e i t  i n  d e r  w e s t l ic h e n  W elt o f t  von a n h a l te n -  
dem T rom m elw irbeln b e g l e i t e t  w orden . I n  S ta a ts b e g r a b n is s e n  B p ie l t  d ie  
Trommel auch  e in e  w ic h t ig e  R o l le .
M ozart
M o za rt, d e r  von B o rc h e r t  a u s z e r  Wagner e in z ig  n a m e n tlic h  e rw ahn te  
Kom ponist k l a s s i s c h e r  M usik , w urde von ihm s o g a r  a l s  T i t e l  und  H au p t- 
f i g u r  s e i n e r  P r o s a s k iz z e  U nser k l e i n e r  M ozart v e rw en d e t. Jed o ch  h a t  
1se in *  M ozart d i e s e r  P r o s a a r b e i t  n i c h t s  m it dem g ro sz e n  K om ponisten 
gem ein ; s e in  M o za rt, e in  M i th a f t l in g  i n  B e r l in -M o a b i t , i s t  e in  k le in e s  
z a r t e s  K e r lc h e n , m it einem  H als  w ie  e in  B a c k f is c h ,  d e r  immer e tw as 
v e r le g e n  w ar. E r s e i  F r i s e u r  gew esen und h a t t e  K in d erhande  g e h a b t.
Wenn e s  dun k e l w a r ,  san g  e r ,  a b e r  e r  l i e b t e  Ja z z m u s ik , " e r  m achte 
s tu n d e n la n g  Jazzm u sik  m it u n a e re n  L o f fe ln  a u f  se in em  .E sznapf" (GW;
S . 2 1 2 ).
Dem P ro saw erk  U nser k l e i n e r  M ozart l i e g t  e in e  w ahre B e g e b e n h e it , 
wenn auch  n i c h t  m it  B o rc h e r ts  G e sc h ic h te  i d e n t i s c h ,  zugrvinde. B o r-
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8Uc h e r t s  M u tte r  s c h r e ib t  i n  i h r e r  S e lb s tb io g r a p h ie , dasz  i h r  Sohn von 
einem  M i th a f t l in g  i n  d e r  Z e l le  i n  B e r lin -M o a b it e in  b ra u n e s  Tuch g e -  
s c h e n k t bekommen h a t t e , das e r  an d ie  E l t e r n  n ach  Hause s c h ic k te .  S ie  
wusch e s  und l e g t e  es  zu  den Sachen ih r e s  S ohn es . In  d e r  P r o s a a r b e i t  
i s t  e s  e in  b la u e s  Hemd a n s t a t t  des b rau n en  T uches. Die M u tte r  erw ahn t 
auch  d ie  zw ei Namen d e r  M i th a f t l i n g e , P a u l in e  und M o z a rt, d ie  B o rc h e r t  
s e l b s t  v e rw en d e t.
Dasz B o rc h e r t a b e r  M ozarts  M usik e in e n  T e i l  e i n e r  S c h e in w e lt und
e in e s  K u l tu r b e t r i e b e s  w erden l a s z t ,  d ie  i n  den l e t z t e n  K r ie g s ja h re n
*•
und g le i c h  danach iib e r d ie  A ngste  und H i l f l o s i g k e i t  d e r  Menschen in  
D e u tsc h la n d  h in w eg tau sch en  s o l l t e ,  g e h t aus m ehreren  S t e l l e n  s e i n e r  
P r o s a  h e r v o r .  E r l a s z t  i n  B i l lb r o o k  den " z e rh a c k te n  M ozart"  d u rc h  d ie  
Truramerwuste Hamburgs w ehen. E r r i i t t e l t  den L e se r  a u f  und b e f i e h l t  
ihm in  Das i s t  u n s e r  M a n ife s t in  den Tum ult s e i n e r  s e e l i s c h e n  Abgriinde 
zu  h o rc h e n . Da f r a g t  e r :  " E r s c h r ic k s t  du? H o rs t du den C h ao sch o ra l
aus M ozartm elod ien  und Herms N ie l  K a n ta te n ?  . . . H S rst du das Land- 
s e r l i e d ?  H o rs t du den J a z z  und den L u th e rg e san g ? "  (GW; S . 3 1 l ) .  H ie r  
e rw ahn t B o rc h e r t  k u rz  und p ra g n a n t d ie  o f t  g e h o r te  M usik d e r  dam aligen  
Z e i t ,  d ie  bei. ihm e in  T e i l  des in n e re n  m en sch lich en  Abgrundes d e r  
Jungen  b in d u n g s lo se n  G e n e ra tio n  geworden i s t .  E r erw ahnt d ie  M usik 
M ozarts  und Hermann N ie le b o c k s , dem G e n e ra lm u s ik m e is te r  des R e ic h s -  
a r b e i t s d i e n s t e s , in  einem  Atemzug und l a s z t  s i e  m it dem L a n d s e r l ie d ,  
J a z z  und L u th e rg e san g  zu einem  C h ao sch o ra l d e r  m en sch lich en  S e e le  
w erden . M o za rt, w ie  auch  d as  p r o t e s t a n t i s c h e  K irc h e n l ie d  L u th e r s ,  
w urden Bomit zu  dem Ganzen d e r  M usikw elt aus d e r  H i t l e r z e i t  g e z a h l t .
8U H ertha B o rch er t, S . 115*
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D ie s e r  fu r-d en -M a sse n v e rb ra u ch -M o z a rt e r s c h e in t  auch  in  dem Ge­
d ic h t  "Ham burger Dorn" (NG), daB im O ktober 1 9 UU e n ts ta n d e n  i s t .  H ie r  
l a s z t  d e r  D ic h te r  in  d e r  v i e r t e n  S tro p h e  d ie  " f r e c h s t e  B udenorgel 
M ozartm elod ien  s p i e l e n , "  umrahmt von dem m en sch lich en  V erlan g en  nach  
S p ic k a a l ,  d e r  k n is te m d e n  B a c k f is c h e r o t ik  und d e r  G e is te rb a h n . Auch 
in  seinem  Drama D rauszen  v o r  d e r  T u r , wo d e r  D ic h te r  den K a b a r e t t -  
d i r e k t o r  das G esam tg eb ie t s e in e s  K unstem pfindens d u rch  b e k a n n te  Namen 
u m re iszen  l a s z t , w ird  M ozart m it G oethe und R ic h a rd  Wagner a u f  d a s s e l -  
b e  N iv eau  m it dem B oxer S chm eling  und dem K in d e r s ta r  S h i r l e y  Temple 
g e b ra c h t  (GW; S . 1 3 2 ) . An d i e s e r  M ischung von S c h e in k u n s t des K aba- 
r e t t d i r e k t o r s  musz a b e r  d e r  urn d ie  W ah rh e it kam pfende Beckmann 
s c h e i t e m ,  denn e r  i s t  n u r  Beckmann "und  n i c h t  M o z a rt!" , D iese  B e i-  
s p i e l e  w e isen  d a ra u f  h i n ,  d a sz  B o rc h e r t  d ie  M usik M ozarts  a l s  e in e n  
T e i l  des k u l t u r e l l e n  M assen v erb rau ch s a n s i e h t ,  was e r  von seinem  
M usikem pfinden h e r  v e ra b s c h e u te ,  denn e r  s e l b s t  h a t t e  e in e  g ew isse  
V o r lie b e  f u r  d ie s e n  K om ponisten . D ies w ird  in  einem  s e i n e r  G e d ich te  
von 191+3, dem " S t r a n d g u t ,"  d as  d e r  A m erikaner S ta n le y  Tschopp a b -  
d r u c k te ,  d e u t l i c h .  H ie r  s i e h t  d e r  D ic h te r  e in e  v e r b e u l te  Trom pete a u f  
d e r  S t r a s z e  l i e g e n ,  " d ie  h a t  s i c h  so  e insam  g e f u h l t  -  /  v i e l l e i c h t  
h a t  u n la n g s t  /  noch Jemand M ozart a u f  i h r  g e s p i e l t .  . . g r
t r a u e r t  d e r  e in sam en , b l in d e n  und stummen Trom pete n ach  und scham t 
s i c h  s e i n e r  T ranen  n i c h t .  M it d iesem  B e i s p i e l  r u c k t  M ozart i n  den 
K re is  d e r  b e v o rz u g te n  M usik f u r  B o rc h e r t .
N am en tlich  g e n an n te  Werke M ozarts s in d  n u r  d ie  Oper D ie Z au b e r-
85 S ta n le y  D. T sch o p p , D er Mensch W olfgang B o rc h e r t  ( F r a n k f u r t /M ., 
1 96U ), S . 11 .
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f l o t e « m it d e r  e r  s e h r  v e r t r a u t  w a r , und  m o g lic h e rw e ise  das Requiem .
In  An d iesem  D ie n s ta g  " s p i e l t e n  s i e  d ie  Z a u b e r f lo te "  (GWj S . 1 9 ^ ) .
F ra u  H esse h a t t e  B ich f i l r  e in e n  B esuch d e r  Oper sehon  g em ach t, s i e  
" h a t t e  s ic h  d ie  L ippen  r o t  g e m a c h t.,r F ra u  H esse  g e h t an d iesem  D iens­
t a g ,  a l s  s i e  e in e n  B r i e f  i h r e s  M annes, d e r  v o r  neun Tagen zum Hauptmann 
b e f o r d e r t  w orden weir, bekom m t, in  M ozarts  M archen-O per, i n  d e r  m ensch­
l i c h e  L iebe  und h o h e re  g e i s t i g e  W erte g e p r ie s e n  w erd en . Doch w ird  zum 
g le ic h e n  Z e itp u n k t d e r  im 'S e u c h e n la z a r e t t  an F le c k f i e b e r  g e s to rb e n e  
Hauptmann H esse von zwei T ra g e rn  i n  e in  M assengrab g e w o rfe n .8^ H ie r  
d u r f t e  B o rc h e r t  d ie s e  M ozart-O per a l s  K o n tra s t  zu den z u r  g le ic h e n  
Z e i t  im L a z a r e t t  p a s s ie re n d e n  V organgen b e n u tz t  h a b en . Auch k o n n te  
d ie s e  Oper d azu  d ie n e n , das i r r e a l e  L eb en , i n  dem d ie s e  F rau  zu  Hause 
l e b t ,  zu  u n t e r s t r e i c h e n , a l s  e in e  M ilieu k o m p o n en te , denn d a sz  " d ie  
armen Ju n g s b e i  v i e r z i g  G rad K a l te "  (GW; S . 193) an d e r  r u s s i s c h e n  
F ro n t kam pfen m ussen , h a t  s i e  i n  i h r e r  F reu d e  iib e r s e in e  B efd rd e ru n g  
zum Hauptmann g a r  n i c h t  b e r u h r t ;  s i e  g e h t m it  r o t  an g em alten  L ippen  in  
d ie  O p er, s i e  l e b t  i n  i h r e r  S c h e in w e lt .
B o rc h e r t  h a t  zw ei R equien  g e s c h r ie b e n . S e in  e r s t e s  i s t  e in e  k u rz e  
P r o s a a r b e i t  vom J u n i  19^3 zum Tode e in e s  K am eraden, das e r  am 7* J u l i  
19^3 an  Hugo S ie k e r  s q h ic k t e ,  d e r  e s  am 19* J u l i  1 9 ^  im Ham burger An- 
z e ig e r  a b d ru c k te .  (C . H. H ager v e rw e is t  d a ra u f  i n  s e i n e r  V e r te id ig u n g  
f u r  B o rc h e r t i n  B e r l i n B o r c h e r t  s c h r ie b  d a r iib e r  an S ie k e r :
86 Auch W. A. M ozart w urde b e i  Schnee und Regen i n  einem  u n m a rk ie r-  
t e n  M assengrab f i i r  Arme b e e r d i g t .
P e te r  Ruhmkorf, S . 97*
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D iese s  Requiem habe i c h  schon s e i t  e inem  J a h r  a u f  d e r  F e d e r ,  
a b e r  es  w ar noch n i c h t  r e i f .  Nun i s t  e s  von a l l e i n  gekommen. 
Ic h  w e isz  n i c h t , ob e s  s ic h  f u r  d ie  Z e itu n g  e ig n e t  o d e r ob es  
m ehr etw as f u r  e in  G e d e n k b la tt  i s t .  I c h  habe  es  h i e r  a u f  
e i n e r  G e d e n k fe ie r  g e sp ro ch en  und e s  h a t  doch v e rs c h ie d e n e s  
zum M itk lin g e n  g e b ra c h t {BN; Hugo S ie k e r ,  7* J u l i  1 9 ^ 3 ) .
Im O k tober 1 9 ^  e n ts t a n d  s e in  z w e ite s  "Requiem ” (NG) d ie sm a l a l s  
G e d ic h t, i n  dem d ie  T rennung z w e ie r  s i c h  L iebenden  z u r  f ru h e n  M orgen- 
s tu n d e  in  Hamburg g e s c h i l d e r t  w ird .  B o rc h e r t  h a t t e  d ie s e s  G ed ich t 
einem  B r i e f  vom 1 6 . O k tober 19^U an A lin e  Buszmann m it den zwei w e i te r e n  
G ed ich ten  "A b en d lied "  und "A b en d lich e r V ers"  b e i g e l e g t .  Um d ie s e  Z e i t  
war e r  w ie d e r  in  J e n a  n ach  s e i n e r  a ch tm o n a tig e n  H a ft i n  B e r lin -M o a b it 
F e b ru a r  b i s  S ep tem ber 1 9 M . N a c h tl ic h e  Stimmungen und A nklange an 
Hamburg und H afen ro m an tik  w urden dam als s e h r  v o rd e rg ru n d ig  in  s e in e r  
L y r ik .
oO
Das Requiem f u r  e in e n  F reu n d  i s t  e in e  A rt T o ten m e sse , e in  Nach- 
r u f  f u r  e in e n  M enschen, d e r .ih m  p l o t z l i c h  von d e r  S e i t e  g e r i s s e n  w u rd e , 
und i s t  so fa it im S in n e  des Requiems in  d e r  M usik , w ie  auch  b e i  M o za rt, 
in  se inem  l e t z t e n  W erk, g e s c h r ie b e n . Da d ie  P r o s a a r b e i t  d ie  Id e e  
e in e r  T otenm esse a u s d r i ic k t ,  kann angenommen w erd en , d a sz  B o rc h e r t  m it 
einem  Requiem aus d e r  k la s s i s c h e n  M usik v e r t r a u t  gew esen i s t .  Der 
V e r f a s s e r  s i e h t  auch h i e r  e in e  w e i te r e  V erb indung  zu dem M o zart-F ilm  
Wen d ie  G o tte r  l i e b e n .
Wagner
R ic h a rd  W agner, d e r  a n d e re  von B o rc h e r t  n a m e n tlic h  e rw ahn te  Kom- 
p o n is t  k l a s s i s c h e r  M usik , w ird  b e i  ihm n u r  b e i l a u f i g  a l s  M il ie u -
R a in e r M aria  R ilk e  s c h r ie b  1909 e in  Requiem aus zwei G ed ich ten  
b e s te h e n d . Das z w e ite  u n te r s c h r ie b  e r  m it "An e in e  F re u n d in ."
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s c h i ld e ru n g  v e rw en d e t. E inm al in  d e r  schon  e rw ah n ten  S t e l l e  i n  D rauszen 
v o r  d e r  T u r , wo e r  m it G o e th e , M o za rt, Schm eling  und S h i r le y  Temple a l s  
B e i s p ie l  w i r k l i c h e r  K unst g en an n t w ir d ,  und e in  w e i te r e s  Mai in  T ui Hoo, 
w o rin  B o rc h e r t  d ie  b lo n d e  Bardame Irm a  m it  den W ortern  "pompos und 
u p p ig  w ie  e in e  W ag n ersan g erin "  b e s c h r e ib t  (NL; S . 5 2 ) .
D ie  "b lo n d e  Bardame Irm a" i s t  b e i  B o rc h e r t  e in e  g u ta u s s e h e n d e , 
f a s t  v o l ls c h la n k e  g ro s z e  F ra u  m it b londem  H a a r, e in e  d e r  W ag n erisch en , 
n o rd is c h e n  F ra u e n ty p e n , d ie  man s i c h  u n te r  d e r  B ezeichnung  "WaUsiire" 
v o r s t e l l t ,  eben  e in e  ro b u s te  und s e l b s t s i c h e r e , je d o c h  auch w arm herzige 
P e rs o n . B o rc h e r ts  h a t t e n  nach  dem K rieg  e in e  ju n g e  U n te rm ie te r in  m it 
Namen Irm a , d ie  s i c h  s e h r  i n  den D ic h te r  v e r l i e b t e .  S ie  w ird  von 
H e rth a  B o rc h e r t m it " k le in "  und a l s  " n a iv e  Zim m erbew ohnerin" b e s c h r ie ­
b e n , und s i e  s o i l  d a r iib e r  v e r s t o r t  gew esen s e i n ,  dasz  B o rc h e r t  o f t  
F rau en b esu ch  b e k a m . ® ^  s i e  w ar demnach das ganze  G e g e n te i l  von e in e r  
"pomposen iip p ig en "  s e l b s t s i c h e r e n  E rsc h e in u n g . B londe Madchen w aren 
B o rc h e r ts  Schw ache, s e in e  wohl b e k a n n te s te  u n e r f u l l t e  b lo n d e  L iebe  
w ar R uth H ag er, d ie  T o c h te r  A lin e  Buszm anns. In  einem  B r i e f  an d ie  
M u tte r  vom 22. J a n u a r  19^U b em erk te  B o rc h e r t :  " Ic h  h a t t e  dam als noch
k e in  G luck b e i  so  au sg esp ro ch en  b lo n d en  M enschen (w ie  R uth) -  . . . "
(BN; E l t e m ) .
Bach
Anders verw endet B o rc h e r t  Johann  S e b a s t ia n  B ach , d e r  n i c h t  nam ent- 
l i c h  e rw a h n t, so n d e rn  n u r  d u rch  zwei b e k a n n te  W erke, Das W o h ltem p erie r- 
t e  K la v ie r  und d ie  M atthaus P a s s io n , dem L e se r  in s  G ed ach tn is  g e ru fe n
Hertha B o rch er t, S . ib 'J .
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w ird . Auszerdem  d u r f t e  d ie  W ortschopfung  "Herms N ie l-K a n ta te n "
(GW; S . 311) auch a u f  den E in f lu s z  von B a c h 's c h e r  M usik zu riickgehen .
Die F rag e  an den L e s e r  i n  Das i s t  u n s e r  M a n ife s t "Wer s c h r e ib t  f u r
uns e in e  neue H a rm o n ie leh re?"  (GW; S . 310) b eg riin d e t B o rc h e r t s o f o r t
m it :  "Wir b ra u c h en  k e in e  w o h lte m p e r ie r te n  K la v ie re  m ehr. W ir s in d
s e l b s t  z u v ie l  D is so n a n z ."  Som it v erw endet e r  a l s  K o n tra s t  zu s e in e r
vom K rieg e  h e im g e k eh rten  G e n e ra tio n  das b e k a n n te , a u s g e g l ic h e n e , h a r -
m onische K lav ie rw erk  Jo h an n  S e b a s t ia n  B achs. A nders v e r f a h r t  d e r
D ic h te r  m it d e r  M atthaus P a s s io n  i n  D ie la n g e  la n g e  S t r a s z e  la n g
(GW; S . 2 5 8 -2 6 0 ) , von d e r  e r  n u r  den g ro sz e n  Chor im g ro sz e n  Haus
90geg en u b er dem F u s z b a l lp la tz  " B a rra b a s"  s c h r e ie n  l a s z t .  Denn d i e s e r  
" B a rra b a s"  s c h re ie n d e  Chor i s t  dee Echo zu den "T or" s c h re ie n d e n  Zu- 
s c h a u e m  des F u s z b a l l s p i e l e s , und zw ischen  d ie s e n  b e id e n  M enschenseelen  
e r s c h u t te m d e n ,  s c h re ie n d e n  P o le n  f u h r t  d ie  e insam e la n g e  S t r a s z e  des 
L e u tn a n t F i s c h e r s , d e r  von Hunger und V eran tw o rtu n g  g e q u a l t  immer 
u n te rw eg s  i s t .
Auf B o rc h e r t  musz d e r  g ro s z e  Chor aus d e r  M atthaus P a s s io n  t i e f e n  
E in d ru ck  gem acht h a b en . E r  b e s c h r e ib t  den " B a r ra b a s " -S c h re i  in  dem 
oben g en an n ten  Werk m it " b l u td u r s t i g "  und " b lu t r i i n s t ig "  (GW; S . 2 5 8 ). 
Doch, so  s a g t  e r  w e i t e r ,  d ie  Z u sch au er in  s a u b e re n  Hemden und schonen  
F r i s u r e n  w einen  und b e te n  n i c h t ,  s i e  s c h e in e n  k e in e  Not und Q ual b e i  
d iesem  f i i r c h t e r l i c h e n  S c h re i  zu  l e i d e n .  B o r c h e r t , d e r  s e in e n  L e u tn a n t 
F i s c h e r  wegen d e r  s ie b e n u n d fu n fz ig  b e i  W oronesch B egrabenen  k e in e
In  d e r  M atthaus P a s s io n  von Johann  S e b a s t ia n  Bach an tw o rte n  
Chor I  und Chor XI zw eim al m it "B arrabam J" a u f  d ie  F rag e  des Land- 
p f l e g e r s :  "W elchen w o l l t  i h r  u n te r  d ie s e n  zw e ien , den ic h  euch  s o i l
lo sg eb e n ? "
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in n e r e  Ruhe f in d e n  l a s z t ,  k r i t i s i e r t ,  dasz  s i c h  schon  w ie d e r  m eh re re  
T ausende S on n tag  f u r  S o n n tag  f u r  zehn Mark im K o n z e r ts a a l  d ie  S e e le  
umwuhlen l a s s e n .  E r l a s z t  d ie s e n  S c h re i  des g ro s z e n  C hores fu n fzeh n m al 
a u f  zwei S e i te n  T ex t e r to n e n .  Es s in d  a u f r u t t e ln d e  W ied e rh o lu n g en , 
d u r c h s e tz t  von t r a g i s c h e n  S c h ic k s a le n  von K in d e ra , M adchen, M u tte rn , 
B e in a m p u tie r te n  und a l t e n  M annem . D ie " B a r r a b a s " - S c h r e ie , d ie  o f t  von 
den F u s z b a l l f r e u n d e n  m it  "T or"  b e a n tw o r te t  w erd en , w irk te n  w ie  P auken- 
s c h la g e  zw ischen  den h e k t i s c h  h in a u s g e s to s z e n e n  A nklagen L e u tn a n t 
F is c h e r s  an d ie  t r a g e n  M assen , h i n t e r  den Wanden im K o n z e r t s a a l ,  und 
a u f  dem F u s z b a l l p l a t z , d ie  s i c h  schon  w ie d e r  d u rch  s p o r t l i c h e n  W e tt-  
kam pf und d ie  L e id e n s g e s c h ic h te  J e s u  f i i r  E i n t r i t t s g e l d  e rb a u en  und 
u n te r h a l t e n  l a s s e n .
D er L e s e r  w ird  a u f g e r u t t e l t  d u rch  d ie  s i c h  w ie d e rh o le n d e n  S c h re ie  
d e r  M assen , e r  w ird  d a ra n  e r i n n e r t ,  dasz  zw ischen  den S c h re ie n  d e r  
z a h le n d e n  Z u sch au er das w ahre E len d  d e r  M enschen des d am alig en  D e u tsc h - 
la n d s  l i e g t ,  d a sz  K o n zert o d e r  F u B z b a l ls p ie l  n i c h t  d ie  N ote und A ngste  
d es  L e u tn a n t F i s c h e r ,  d e r  h u n g r ig e n  Madchen o d e r  v e r la s s e n e n  schw angeren  
F rau en  l i n d e m  k an n . S ie  a l l e ,  d ie  e insam en M enschen, s c h r e ie n ,  doch 
d ie  d ic k e n  Wande s in d  zw ischen  ih n e n  und den  M assen; s i e  z a h le n  und 
l a s s e n  s i c h  s e e l i s c h  m i t r e i s z e n .  A ber d e r  L e se r  kann  d ie  " B a r ra b a s " -  
S c h r e ie ,  d ie s e  in  d as  G ew issen einham m ernden P a u k e n sc h la g e , n ic h t  
u b e rh o re n . H ie r  h a t  B o rc h e r t  das S t i l m i t t e l  d e r  W iederho lung  am 
p ra g n a n te s te n  an g ew en d et.
C. T e rm in i aus d e r  M u s ik th e o r ie
Synkope und D issonanz
Die f i in f  M u sik au sd riick e , S ynkope, D is so n a n z , H arm onie, M elod ie
und Rhythm us, konnen auch  a u f  den Ton g e sp ro c h e n e r  W orte und d ie
d ic h te r i s c h e  S c h re ib v e is e  b e i  B o rc h e r t  angew endet w erden . D ie Synkope,
auch im Zusammenhang m it J a z z  von B o rc h e r t  e rw a h n t, i s t  e in  r h y th -
m isch es  E lem en t. S ie  d ie n t  z u r  V ersch ieb u n g  des A k zen tes a u f  e in e  im
norm alen  rh y th m isch en  A b la u f u r ib e to n te  Z e i t .  "D adurch e n t s t e h t  . . .
e in  s e e l i s c h  e r r e g e n d e s ,  b eu n ru h ig e n d es  Moment, d a  d e r  e r w a r te t e  A kzent
91a u f  dem b e to n te n  T a k t t e i l  a u s b l e i b t . "
Das s e e l i s c h  e rre g e n d e  u n ru h ig e  Moment des M enschen z e ic h n e t  B or­
c h e r t  manchmal m it d e r  Verwendung d e r  W orte J a z z  und Synkope. D ie 
Madchen haben  in  Das i s t  u n s e r  M a n ife s t e in e n  h i t z i g e n  P u ls  i n  den 
Handen und H u fte n , " i h r  H erz das g e h t in  Synkopen, wehm iitig w ild "
(GW; S . 3 1 0 ). D ie in n e re  Z e r r i s s e n h e i t  s e i n e r  G e n e ra tio n  w ird  auch  
m it dem "w ir s e l b s t  s in d  z u v ie l  D isso n an z"  (GW; S . 310) a u s g e d ru c k t.
D ie W orte J a z z ,  Synkope und D isso n an z  w erden i n  Das i s t  u n s e r  M a n ife s t 
in  k u rz a tm ig e n  S a tz e n  w irk u n g s v o ll  von B o rc h e r t  an gew and t, um d ie  s e e -  
l i s c h e n  N ote e in e r  b e tro g e n e n  ju n g en  G e n e ra tio n  a u fz u z e ic h n e n . E r v e r -  
n e in t  d ie  " w o h lte m p e r ie r te n  K la v ie r e ,"  f u r  ih n  "machen Harm onien
^  Rudolph T s c h ie r p e . K Leines M u sik lex ik o n  (Hamburg: Hoffmann
und Canrpe, 1951)* S . 326.
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w e ic h ,"  derm s e in  und d e r  a n d e ren  "H erz und H im  haben  d e n se lb e n  h e i s z -  
k a l t e n  Rhythmus" (GW; S . 3 0 9 ) , w ie  d e r  J a z z .
Das A u s g e l i e f e r t s e i n , das im G esp rach  u b e r  den D achera zum H aup t- 
them a w ird ,  d r iic k t B o rc h e r t  in  se inem  P ro sa fra g m e n t U n ser P u s teb lu m en - 
d a s e in  m it  dem a u f  M usik bezogenen  S a tz  " w ir  s in d  . . . v e rk a u f t  an d ie  
Synkopen n a c h t l i c h e r  M usiken" aus
Das u n ru h ig e  und e r r e g t e  E lem ent d e r  m e n sc h lic h e n  S e e le ,  d ie  in  
s i c h  d ie  A ngst und den Wunsch nach  dem V e rg e s s e n , auch  wenn es  n u r  f u r  
e in e  k u rz e  Z e i t  i s t ,  t r a g t ,  s c h e in t  d e r  D ic h te r  auch  b ew u sz t i n  s e in e r  
N a c h la s z g e sc h ic h te  M a rg u e r i te  z e ic h n e n  zu  w o lle n . I n  einem  C afe s i t z t  
e in  L ie b e s p a a r .  Es l a u s c h t  e i n e r  S a n g e r in ,  d ie  s in n l i c h e  Synkopen 
s i n g t  (NL; S . 9 0 ) .  E in e  s e e l i s c h  e rre g e n d e  und e r o t i s c h e  A tm osphare 
w urde d u rch  d ie  " m o llig e  M usik" d e r  K l a r i n e t t e  und d e r  Synkopen s in g e n -  
den F rau  g e s c h a f fe n . A ber a l s  d ie  zwei das C a f i v e r l i e s z e n ,  f r o r  
ih n e n ,  und s i e  m u szten  s i c h  "wegen d e r  Synkopen und dem T r a u r ig s e in "  
k u sse n  (N l; S . 9 0 ) .  H ie r  k o n n te  'Synkopen* den w i ld e n ,  e r r e g te n  H e rz - 
s c h la g  d e r  b e id e n  a n d e u te n .
D er B e g r i f f  "S y n k o p e ,"  so  w ie ih n  B o rc h e r t  v ie rm a l i n  s e in e r  
P ro s a  g e b ra u c h t ,  b e z e ic h n e t  in n e re  Unruhen und S e e le n a n g s te  des Men­
s c h e n . E r b r i n g t  ih n  i n  engen Zusammenhang m it dem J a z z  und ja z z a h n -  
l i c h e r  M usik; J a z z  s c h le c h th in  w ird  b e i  ihm d ie  neue  M usik und d e r  Ge— 
san g  e i n e r  neuen G e n e ra t io n ,  d e r  " G e n e ra tio n  d e r  A n k u n ft."  R ein  
s t i l i s t i s c h  v erw endet B o rc h e r t  das " e r re g e n d e , b eu n ru h ig en d e  Moment" 
in  v i e l e n  s e i n e r  s p a te r e n  P r o s a a r b e i te n .  Das A u ss to sze n  e in e s  u n b e - 
t o n te n  V okals o d e r  e i n e r  u n b e to n te n  S i l b e ,  und im  M e tr isc h e n  das A us-
^  N anette D uval, S . 113 .
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93l a s s e n  e i n e r  Senkung im V ersm asz e rz e u g t  eb enso  e in e  Unruhe im W ort- 
f lu s z  w ie  d as  V e rsch ieb en  e in e s  A kzen tes i n  d e r  M usik. A l l i t e r a t i o n e n  
e rg eb en  b e i  B o rc h e r t o f t  d ie s e  U nruhe, w ie in  " S ta d t ,  stumra, s t o l z ,  
s t e i n e r n "  (GW; S . 58) o d e r  in  den B e is p ie le n  " a u s l o f f e l n ,  a u s s a u fe n , 
a u s le c k e n , a u s k o s te n ,  a u sq u e tsc h e n  . . . "  (GW; S . 58) und "A lg en , g ru n , 
g r a u ,  g e lb ,  d u n k e lw eisz  . . . "  (GW; S . 5 0 ) .  Auch i n  W ortzusammen- 
z ieh u n g en  w ie  l,s c h w a rz la k ig , ,t " S in g s a n g ,"  " r u s z r o t , "  " s c h n a p s n a s z ,"  
" to td u n k e l"  usw. e m p fin d e t d e r  L e se r  e in e  m e tr is c h e  U nruhe , eben so  in  
den s in n b i ld l i c h e n  K o n tra s te n  und W idersp riichen  w ie " C h a o sc h o ra l,"  
" S c h m e r z l u s t " s tu m m e r  S c h re i"  o d e r  in  dem S a tz  " a l t e  Sau sag en  w ir  
dann zu d e r ,  d ie  w ir  am m e is te n  l ie b e n "  (GW; S . 3 1 1 ). Das A u sb le ib en  
des E rw a r te te n  dem S inne  nach  und im Wort rhythm us s in d  B o rc h e r ts  Syn­
kopen in  s e i n e r  S c h re ib w e is e . D adurch e r z e u g t  e r  in  s e i n e r  P ro s a  e in e n  
a h n lic h e n  E f f e k t ,  w ie d ie  Synkope in  d e r  M usik , b e so n d e rs  im J a z z .
Harmonie
S e h r s e i t e n , n u r  in  den T ra u r ig e n  G e ran ien  und in  seinem  Das i s t  
u n s e r  M a n if e s t . w ird  von ihm d e r  B e g r i f f  "H arm onie" v e rw en d e t. B ei 
B o rc h e r t i s t  e r  g le ic h z u s e tz e n  m it dem a u sg e g lic h e n e n  und w id e r s ta n d s -  
lo s e n  S e e le n z u s ta n d  d e r  M enschen, d ie  auch m it v e r a n tw o r t l ic h  s in d  f u r  
d ie  g ro s z e  m e n sc h lic h e  N o t, d ie  d ie  l e t z t e n  J a h r e  g e b ra c h t h a t t e n .
F u r d ie  neue  Z e i t ,  d ie  e r s t e n  J a h r e  nach  dem Z w eiten  W e ltk r ie g ,  g e l te n  
d ie  a l t e n  Harm onien n i c h t  m ehr. E r s u c h t f u r  s i c h  und s e in e  G e n e ra tio n  
nach  e i n e r  neuen H a rm o n ie le h re , d ie  in  s i c h  d ie  s e e l i s c h e  D isso n an z  
und E r lo su n g  von d e r  A ngst v e r e i n t .  In  den H erzen  d e r  jun g en  Manner
^  Gero von W i lp e r t ,  S ach w o rte rb u ch  d e r  L i t e r a t u r  ( S t u t t g a r t :  
A lf r e d  K ro n e r , 196U ), S . 6 9 6 .
88
s t e c k t  noch d ie  K a lte  des A l l e i n s e i n s ,  d ie  E r in n e ru n g en  an d ie  S c h la c h t  
und d ie  F lu c h t  v o r dem T o d e j . in  ih n en  s t e c k t  A n g st. Denn f u r  s i e  s in d  
d ie  A n g st-N ach te  l i l a ,  "d as  L i l a  i s t  s c h r i l l  und u n u n te rb ro c h e n  und 
t o l l "  (GW; S . 3 1 0 ). Das A l l e in s e in  des Mannes i s t  "m orgens w ie G la s . 
Z e rb r e c h l ic h  und k iih l"  (GW; S . 3 1 0 ). D ie  " b lu tu b e rg o s se n e n  A cker und 
d ie  s e h n s iic h tig  b lu t ig e n  Madchen" v o l l e n  s i e  a l l e  v e rg e s s e n . Dazu g e -  
n u g t d ie  a l t e  H a rm o n ie leh re  n i c h t  m ehr, d ie  d e r  "marmornen K rie g sd e n k - 
m a le r"  o d e r  d e r  " g u te n  S tu b en  m it R e k ru te n fo to s  und H in d e n b u rg p o r tr a i ts "  
(GW; S . 3 1 2 ) . D ie neue H arm o n ie leh re  i s t  d ie  d e r  W ahrheit "n eu  und 
h a r t  w ie d e r  T o d ,"  i n  d e r  " d e r  K rie g  n i c h t  m ehr h e i l i g  i s t ,  so n d e rn  
v o l l  B lu t und G e s c h re i ,  i n  d e r  d e r  A b sch ied  von Madchen f u r  immer i s t "  
(GW; S . 3 1 3 ) ,  und in  d e r  d ie  L ieb e  zu  D e u tsc h la n d  und dem N eubeginn 
das ganze L e id  d e r  V e rg an g en h e it e i n s c h l i e s z t . Es i s t  e in e  ra u h e  H ar­
m onie , d ie  B o rc h e r t  in  se inem  Das i s t  u n s e r  M a n ife s t  p r e d i g t , ohne 
S e n t i m e n t a l i t a t e n , ohne g u te  Grammatik und ohne S t i l l e b e n ,  a b e r  m it 
v i e l  H offnung f u r  d ie  Z u k u n ft.
In  den T ra u r ig e n  G eran ien  s p i e l t  B o rc h e r t  g e ra d ez u  m it dem Wort 
"H arm on ie ."  D iese  A r b e i t ,  d ie  dem N ach laszb an d  den T i t e l  g a b , t r a g t  
i n  s i c h  k e in e  K r i t i k  an d e r  J iin g s te n  d e u tsc h e n  V e rg a n g e n h e it. S ie  
z e ig t  v ie lm e h r  e in e  D isk re p an z  des m e n sc h lic h e n  A uszeren  m it se inem  
S e e le n z u s ta n d , d a r g e s t e l l t  am e r s t e n  Z usem inentreffen  z w e ie r Menschen 
b e i  T a g e s l i c h t ,  obwohl s i e  s i c h  b e r e i t s  im D unkeln schon "k en n en g e- 
l e r a t "  h a t t e n .  "D ie Nase s i e h t  a u s ,  a l s  ob s i e  an g en ah t i s t  . . . und 
d ie s e  N a se n lo c h e r!  D ie s in d  J a  vollkommen unsym m etrisch  a n g e o rd n e t.
D ie s in d  J a  ohne Jed e  H arm onie z u e in a n d e r"  (NL; S. T) «  H ie r  s e t z t  
B o rc h e r t Harm onie m it Sym m etrie g l e i c h ,  einem  s c h e in b a r  r e i n  a u s z e r -  
l i e h e n  a s th e t i s c h e n  F u n k t. Harm onie w ird  von ihm h i e r  a l s  e in
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O rd n u n g sp rin z ip  angew andt. E tv as  w e i te r  im T ex t v e r s u c h t  d e r  Mann d ie  
unsym m etrischen  N a se n lb c h e r in  e in e  neue  Ordnung e in z u r e ih e n .  E r 
d e n k t , s i e  " s in d  w i r k l i c h  ohne H arm onie. Oder von e in e r  ganz n e u a r t i g -  
en H arm onie, . . . w ie  b e i  P ic a s s o ' (NL; S . 7)* H ie r  w ird  P ic a s s o ,  w ie  
in  den oben g en an n ten  S t e l l e n  d e r  J a z z ,  sy m b o lisch  f u r  e in e  neue 
H arm onie; s i e  i s t  u n sy m m etrisch , u n ru h ig , u n a u sg e g lic h e n . S ie  h a t  e t ­
was 'D u n k les  und U n e rg ru n d lic h e s . '  W e ite r  im T ex t IS s z t  B o rc h e r t  d ie  
ju n g e  F ra u  b ek en n en , dasz  s i e  " e in  a u sg esp ro ch en  h a rm o n isch e r Mensch" 
B e i. D ie s e r  Punkt w ird  m it dem H inw eis a u f  d ie  sym m etrisch  an g eo rd n e - 
t e n  G eran ien  im F e n s te r  u n t e r s t r i c h e n ;  i h r  S e e le n le b e n  w ird  d u rch  d ie  
Blumen a u sg e d r llc k t. I h r e  in n e re  H arm onie, d ie  s i e  mehrma l s  b e k r f i f t i g t ,  
l a s z t  s i e  an Ordnung im L eben , an das Zusammenleben und Ehe g la u b e n .
E r ,  je d o c h , von i h r e r  s e e l i s c h e n  Harm onie und d e r  A sym m etrie i h r e s  
A ussehens b e d r a n g t ,  e n t f l i e h t  d e r  Szene d e r  in n e re n  Harmonie und 
Ruhe; in  se inem  In n e re n  i s t  v i e l  zu  v i e l  M isz k la n g , e in e  D isso n an z .
Das Wort "H arm onie" i s t  i n  den T ra u r ig e n  G eran ien  e in m al a l s  p h y s is c h e s  
O rd n u n g sp r in z ip , das m it dem W ort "Sym m etrie" a u sg e d riic k t w ird ,  von 
B o rc h e r t angew andt w orden , zum an d eren  w ird  h i e r  d i e s e r  A usdruck 
synonym m it s e e l i s c h e r  Ruhe und I n n i g k e i t .  D ie se lb e  Id e e  d e r  a u sg e -  
g l ic h e n e n  Harm onie im S in n e  d e r  Sym m etrie d ru c k t B o rc h e r t  auch in  
seinem  G ed ich t "Zwei" iib e r  d ie  Z ah l Zwei a u s . E r n e n n t s i e  " d ie  e r s t e  
Harmonie aus zwei G e tre n n te n "  (NG), eben d ie  e r s t e  m o g liche  Sym m etrie 
von zwei E in se n . Auch d ie  V erb indung von Mann und F ra u  i s t  in  d i e s e r  
F o rm u lie ru n g  d e r  Harm onie e n th a l t e n .  "H arm o n isch ,"  eben  e i n t r a c h t i g ,  
" f i ig t  s i c h  e in  S p a tz e n c h o r in  den R eigen" d es  G erauB ch-K onzerts  in  dem 
G ed ich t " K o n z e r t ."  D ie b e s c h r ie b e n e n  G e riu sch e  s in d  dem Ohr angenehm , 
w o h lla u te n d , e in  T e i l  vom G anzen; s i e  b i ld e n  e in  zusamiuenstiramendes
90
K o n z e r t ,  a l l e s  i s t  "h a rm o n isc h ."  V ie l  w e i t e r  h o l t  B o rc h e r t i n  seinem  
G ed ich t "W e ltg e fu h l"  (NG) von 19^1 a u s . D a rin  h e s c h r e ib t  e r  den Men­
s c h e n , d e r  an d e r  G renze zw ischen  dem e r f a s z te n  W eltraum  und d e r  Un- 
e n d l i c h k e i t  s t e h t ;  d ie  " G o tte r  n e ig e n  s i c h  zu ihm a l s  R u fe r"  und das 
"kosm ische  G eton d e r  Symphonie des A lls  v e r e i n i g t  s ic h  m it  dem Chaos 
( u n s e r e r  p h y s isc h e n  W elt) zu  d e r  g ro sz e n  H arm on ie ."  H ie r  w ird  d ie  
"H arm onie" das iib e r a lle m  s te h e n d e  O rd n u n g sp rin z ip  G o t t e s , des e n d lic h e n  
und des u n e n d lic h e n  A l l s .  S e lb s t  das g r o s z te  Chaos a u f  d e r  E rde w ar 
f u r  B o rc h e r t n u r  e in  T e i l  d e r  ganz g ro sz e n  H arm onie, d ie  immer e r h a l t e n  
b l e i b t .  S e in e  t i e f e  G o t tg la u b ig k e i t , n i c h t  u n b e d in g t d ie  des c h r i s t -  
l i c h e n  G o t te s ,  d r i ic k te  e r  i n  einem  V i e r z e i l e r  so  a u s :
Schau s t i l l  umher a u f  E rd en : 
j e  t i e f e r  du d ie  B lic k e  s e n k s t ,  
j e  h o h e r du den Kimmel d e n k s t ,
j e  g r o s z e r  w ird  d ie  E h r fu rc h t  s e i n .  (NG; "Z u sp ru ch ")
M elodie
D ie k l e i h s t e  s e lb s ta n d ig e  E in h e i t  und d ie  S e e le  d e r  M usik 
s c h le c h th in  i s t  d ie  M elo d ie . S ie  i s t  e in e  e in p rag sam e und a u sd ru c k s -  
v o l l e  T o n fo lg e  in  rh y th m isc h e r  G lie d e ru n g , d ie  j e  nach  K u ltu r  von dem 
H o re r u n te r s c h ie d l i c h  em pfunden w erden  k an n . Im d e u tsc h e n  Sprachraum  
h a t  man e in e  z ie m lic h  k l a r e  V o rs te l lu n g  von dem B e g r i f f  M elo d ie . O ft 
e r s c h e in t  s i e  auch im  Zusammenhang m it dem g esp ro ch en en  W ort, um e in  
neu es  Ganzes zu fo rm en , w ie  z .  B. i n  dem L ie d ,  i n  d e r  O per und O p e re t te  
und in  dem M elodram a. Das Wort "M elod ie" e r s c h e in t  b e i  B o rc h e r t  w e it  
mehr in  s e in e r  L y r ik  a l s  in  s e in e r  P ro s a  und s e in e n  Dramen. Man f in d e t  
es  in  v i e r  P r o s a a r b e i t e n ,  in  d e r  Hundeblum e, in  E isen b ah n en  n a c h -  
m i t ta g s  und n a c h t s , i n  Das i s t  u n s e r  M a n ife s t und in  d e r  N a c h la sz g e -
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s c h ic h te  D ie M auer.
Der "C h ao sch o ra l au s  M ozartm elod ien  und Herms N ie l  K an ta ten "
(GW; S . 311) in  Das i s t  u n s e r  M a n ife s t i s t  e in  K o n tra s te le m e n t , das 
B o rc h e r t bew uszt anw endet, urn e in  to n l i c h e s  C haos, d as  das s e e l i s c h e  
ausd rttck en  s o i l ,  a n z u d e u te n . In  den n& chsten Z e i le n  w ird  d ie s e s  Ton- 
chaos w e i t e r  d u rch  d ie  K o n tra s te  von H S ld e r l in  m it B a ld u r von S c h ira c h , 
dem J u g e n d f llh re r  d e s  d e u tsc h e n  R e ic h e s , und des J a z z  m it dem L u th e rg e ­
san g  v e r d e u t l i c h t .
A nders b eg eg n e t dem L e s e r  d e r  B e g r i f f  "M elodie" in  d e r  Hundeblum e. 
H ie r  s p r i c h t  B o rc h e r t von " d e r  M elod ie  e in e s  M elodram as" (GW; S. 3 0 ) ,  
den Gang s e in e s  Vorderm annes im G efftn g n ish o f b e s c h re ib e n d . A uf d e r  
n S c h s ten  T e x t s e i t e  s p r i c h t  d e r  D ic h te r  von dem Gang e i n i g e r  M enschen, 
w ie auch  von s ic h  s e l b s t ,  den e r  m it den W orten "m ehrere  S t i l a r t e n ,  
d ie  s i c h  n i c h t  v e re in e n  konnen zu  e in e r  M elod ie"  (GW; S . 3 1 ) ,  b e -  
s c h r e i b t .  D ie se  S t i l a r t e n  des m en sc h lic h e n  Ganges in  dem G effingn is- 
h o f  haben  k e in e  " rh y th m isc h e  G lie d e ru n g ,"  k e in e  Sinpr&gsame Ton- 
b e z ie h u n g sw e ise  S c h r i t t f o l g e , j e d e r  d e r  H & ftlin g e  h a t  s e in e n  e ig e n e n  
Gang. Der e in e  V orderm ann, F eriicke  g e n a n n t, " t r o t t e t  s t i l l v e r g n i i g t  
und e rs c h ro c k e n  v o r dem E rz S h le r  h e r , "  e r  g in g  m it e in g e k n ic k te n  K nien . 
D er E r z a h le r  s e l b s t  i s t  " so  e in e r "  m it  m eh re ren  G a n g - S t i l a r t e n ;  e r  
w e c h s e lt  zw ischen  "e tw as v e r s p i e l t e n  u n s ic h e re n  S c h r i t t "  zu  einem  
"ganz r e e l l e n  und  e n e r g is c h e n ,"  urn danach  w ie d e r  " z e r f a h r e n  und m u tlo s  
zu bummeln" (GW; S . 3 1 -3 2 ) . E in  n e u e r  Vordermann " r u d e r t  m it s e in e n  
u n m en sch lich  la n g e n  G liedm aszen  s in n lo s  d u rc h e in a n d e r"  (GW; S. 3 7 ). 
D iese  v e rs c h ie d e n e n  S t i l a r t e n  des Ganges d e r  im K re is e  gehenden H a f t-  
l in g e  u n t e r l i e g t  k e in e r  a l l e s  v e rb in d e n d en  M elo d ie . Es b e s ta n d  k e in e  
V erst& ndigung  u n te r e in a n d e r .  B esonders  zw ischen  V o rd e r-  und H in te r -
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mann n i c h t .  Das "wurde a l l e s  a n d e rs  w erd en , wenn s i c h  d ie  V o rd e r- 
mfinner mal n ach  ih r e n  H interm & nnern um sehen w iirden , um s i c h  m it ih n en  
zu  v e rs tf in d ig e n "  (GW; S . 3 2 ) . A ber das ZusammenhSngende f e h l t , e s  g ib t  
k e in e  M elo d ie , j e d e r  " s i e h t  n u r  s e in e n  Vorderm ann und h a s z t  ih n "
(GW; S. 3 2 ) .
Auf a k u s t i s c h e  G erSusche b e zo g e n , s in g e n ,  summen und brunmten d ie  
E isenbahnen  in  E isen b ah n en  n a c h m itta g s  und n a c h ts  " e in e n  m onotonen Ge- 
s a n g , d e r  e in e  Heimwehmelodie" f i i r  den E rz S h le r  i s t  (GW; S . 6 l ) .  An- 
d e re  murmeln und k n u rre n  und haben  e in e n  b r e i t e n  Rhythmus. A ber d a n n , 
s c h ie b t  B o rc h e r t  e i n ,  g ib t  es  "auch  g rau sam e , u n e r b i t t l i c h e ,  b r u t a l e ,  
d ie  ohne M elod ie  d u rch  d ie  N acht ham m em , und i h r  P u ls  w i l l  d i r  n i c h t  
w ie d e r  aus den O hren , denn e r  i s t  h a r t  und  h & s z l ic h , w ie  d e r  Atem e in e s  
bS sen  und a s th m a tis c h e n  H undes, d e r  h i n t e r  d i r  h e r h e t z t "  (GW; S. 6 2 ) .
In  d e r  l e t z t e n  A ufzfih lung la s s e n  s i c h  d ie  Ger&usche n ic h t  zu e in e r  
M elodie v e r e in e n ,  h i e r  w irk en  s i e  s tS re n d  und g rausam ; das v e rb in d e n d e  
E lem ent des Menschen f e h l t  b e i  d ie s e n  Zugen. B o rc h e r t  l& sz t d ie s e  
E isen b ah n en  s c h r e ie n  und s c h lu c h z e n , i h r  Rhythmus i s t  u n s e l ig  und u n - 
t r i i s t l i c h .  Das d riick t das V e r la s s e n e  und V e rlo re n e  des M enschen a u s , 
d ie s e n  E isen b ah n en  f e h l t  d ie  M elo d ie , d ie  i n  s i c h  e in  g ew isse s  Ge- 
b o rg e n s e in  a n d e u te t .
"D ie ew ige M elod ie  des W indes" in  D ie M auer. " d ie  iib e r Wiege und 
S a rg  s in g t "  (NL; S. ^U ), i s t  d e r  t o n l i c h  m u s ik a lis c h e n  D e f in i t io n  von 
M elodie  am n fic h s te n . D er Wind i s t  von B o rc h e r t  m ehr a l s  je d e  an d ere  
N a tu re rsc h e in u n g  d u rch  M usikausdriicke b e s c h r ie b e n  w orden. H ie r  i s t  
B o rc h e r t ganz d e r  O hrenm ensch; in  den Ger& uschen des W indes h b r t  e r  
d ie  ' e r s t e  und l e t z t e  g ro s z e  Symphonie des L e b e n s , 1 d e sse n  Atem d ie  
L eb en sm elo d ie , d ie  iib e r u n s e r  Grab h in a u s g e h t ,  i s t .  S e in  "R aunen,
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O rg e ln , L is p e ln ,  Donnem  und P f e i f e n "  (NL; S . v e re in e n  s i c h  zu d e r  
M e lo d ie , d ie  ew ig B es tan d  h a t .
"M elod ie" und "m e lo d isch "  i s t  i n  B o rc h e r ts  L y r ik  s e h r  s t a r k  m it 
se inem  M usikem pfinden v erb u n d en . E in  "W asserhshn g lu c k s t  b e i  ihm 
m e lo d isch  w ie e in  Gong in  o s t l i c h e n  Pagoden" ("D as K o n z e r t" ) ,  " d e r  S e e - 
w ind r a u s c h t  A b en teu erm elo d ien  axis a l t e n  S h a n t ie s "  ("Im  N orden" -  NG), 
d ie  B u d en o rg e l s p i e l t  d ie  schon  e rw ah n ten  M o zartm elod ien  ("H am burger 
Dom" -  NG) und in  Hamburg "kann d ie  N acht n ic h t  s iisze  M elod ien  aus 
N a c h tig a lle n to n e n  summen" ( " I n  Hamburg" -  NG). D ie se  B e i s p ie le  d e u ten  
a u f  s e in  V e rs ta n d n is  f u r  d ie  T o n w e lt, vom f e r n o s t l i c h e n  Gong u b e r  den 
Wind s e i n e r  H e im a t, z u r  B udenorgelm usik  und d e r  Z a r t h e i t  d e r  V o g e l- 
stim m e.
D ie schone  W elt d e r  g r ie c h is c h e n  A n tik e  b e s in g t  e r  in  Sappho (NG), 
d e re n  M elodien  ih n  schon  " a l s  Knaben u m fin g en ,"  e in e  A r t g o t t l i c h e  
M usik h o r t  e r  a l s  D ic h te r .  I n  " C o n c e r t i  g r o s s i "  (NG) vernim m t B o rc h e r t  
d ie  M elod ie  von d e r  N a tu r und von dem S e e l e n l i e d ,  d ie  ih n  " a u f  des 
Tem pels S tu fe n "  la u sc h e n  l a s z t .  D ie A n tik e  d r in g t  auch  i n  d iesem  Em- 
p f in d e n  d u rc h . W e se n tlic h  b i l d h a f t e r  s in d  d ie  " k a l te n  M elod ien" in  
"D re izeh n  V e rs e ;"  d ie s e s  G ed ich t i s t  e in e  M ischung von e ro tis c h e m  
N achtvergn iigen  und dem A u fru f  z u r  R e b e l l io n .  D ie  M usik p l a r r t ,  s i e  i s t  
" g r e l l  v e r z e r r t , "  d ie  " n a c h t l ic h e n  R e b e lle n "  g e n ie s z e n  e in e n  L ie b e s -  
r a u s c h ,  i n  dem "L u st und Tod" s ich . v e r e in e n ;  d as  Ganze v i r k t  e n t s t e l l t , 
d ie  M elod ien  in  d i e s e r  A tm osphare s in d  k a l t .  B o rc h e r t  v e r a r b e i t e t e  in  
d iesem  G ed ich t d ie  Id e e n  d es  G ru n d g e n sf ilm sc h la g e rs  "D ie N acht i s t  
n i c h t  a l l e i n  zum S c h la fe n  d a ."  D ie s y m b o lia c h s te  M elod ie  in  s e in e r  
L y r ik  i s t  d ie  "M elod ie  d e s  Lebens" i n  "D ie S ta d t  -  Thema in  d r e i  
T e i le n "  (NG), d ie  im F a c k e ls c h e in  d e r  Bogenlampen d e r  S ta d t  "d u rch  d ie
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d un k le  N acht g e s c h le u d e r t"  w ird .  D ie Bogenlampen s in d  h e i  B o rc h e r t  d ie  
F a c k e ln  d e r  neuen Z e i t , i h r  L ic h t  v e rk u n d e t das neue Leben f u r  d ie  
du rch  Bomben z e r s t o r t e  S t a d t .  H ie r  v i r d  o p tisc h eB  Em pfinden m it dem 
a k u s t is c h e n  g l e i c h g e s e t z t . D ie S ta d t  b e g in n t  n a c h ts  w ie d e r  zu le b e n ,  
v e i l  d as  L ic h t  das D unkel d u rc h d r in g t  v i e  Tone e in e n  Raum. Das L i c h t ,  
d ie  H o ffn u n g , v i r d  d ie  "M elodie  d es  L e b e n s ."
Rhythmus
Der Rhythm us, e in  i n t e g r i e r t e r  T e i l  d e r  M e lo d ie , g i b t  i h r  das 
L eb en , v e r l e i h t  i h r  S in n a k z e n te . "Rhythmus" und " rh y th m isc h "  s in d  
v i c h t ig e  S t i le le m e n te  i n  B o rc h e r ts  S c h r e ib v e is e .  E r i s t  d as  dynam ische 
E lem ent des S a t z e s , d e r  t r o t z  v o rh a n d e n e r D is so n a n z , H e k tik  und Form- 
l o s i g k e i t  e in e  k la n g l ic h e  E in h e i t  s c h a f f t .  E r kann monoton v i e  d e r  d e r  
E isen b ah n  s e i n ,  Oder h e k t i s c h ,  e r r e g t ,  s t o s z h a f t  v i e  das H erz e in e s  
e in sam en  Jungen M annes; e r  kann auch  l e i tm o t iv i s c h  S a tz e  v ie d e r h o le n  
und so  d ie  v e rs c h ie d e n e n  K an d lu n g sfad en  immer v i e d e r  zu einem  z e n t r a le n  
P u n k t h in f i ih r e n , v i e  i n  D ie la n g e  la n g e  S t r a s z e  la n g  " .  . . 57 haben  
s i e  in  W oronesch b e g ra b en "  O der "Es v a r  e in m a l e in  K anguruh" in  Das 
K anguruh. Wie im J a z z  i s t  auch  d e r  Rhythmus in  B o rc h e r ts  S c h re ib ­
v e i s e  das g e v is se rm a sz e n  d ie  Ordnung bestim m ende E lem en t.
N a n e tte  D uval w e is t  d a r a u f  h i n ,  d asz  das V e rlan g en  n ach  Rhythmus
9Ue in  z e i t b e d in g te r  s o z io lo g is c h e r  F a k to r  i s t .  Das te c h n is c h e  Z e i t — 
a l t e r  m it den e n d lo se n  S c h ie n e n s tra n g e n , m it d e r  g e f a h r l ic h e n  E in -  
t o n i g k e i t  des M asch in en la rm s, m it den S tro m lin ie n  d e r  T e c h n ik , d ie  
uJ.les  K o m p liz ie r te  v e rb e rg e n , h a t  auch d ie  rh y th m isc h e  S pracho  m ise re s
^  N a n e tte  D u v a l, D. 109 .
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Z e i t  a l t e r s  g e s c h a f fe n . B o rc h e r t  i s t  h e i  i h r  demnach e in  K ind d e r  Z e i t .  
Z u s a tz l ic h . w urde d u rc h  s e in e n  s i c h  v e r s c h le c h te r n d e n  G e su n d h e itsz u -  
s ta n d  s e in e  Z e i t  des S c h re ib e n s  immer w e in ig e r ,  e r  s a g te  o f t  n u r das 
N o tw en d ig ste  in  g e d ra n g te r  Form , in  einem  s to s z h a f t e n  Rhythmus. S e in e  
H e im a trh ap so d ie  Hamburg i s t  e in  B e i s p ie l  d a f u r :  "Hamburg, S t a d t , "
" S ta d t :  U r t i e r "  und "H eim at" s in d  L e i tm o t iv e ,  d ie  d u rch  B i ld e r  und Bin'
d riicke  i n  k i i r z e s t e r  Form h e tz e n ,  w ie e in  S ch lag zeu g  im ra s a n te n  R hyth­
mus d u rc h  e in  J a z z s tu c k .
Auch den k la n g l ic h e n  Rhythmus s u c h t  B o rc h e r t d u rch  s e in e  v ie l e n  
A l l i t e r a t i o n e n . E r  v e r b in d e t  du rch  den K lang d ie  v i e l s e i t i g s t e n  Id e e n  
und s c h a f f t  be im  L e se r  d ie  von dem D ic h te r  g e w o ll te  E i n h e i t .  E r v e r ­
b in d e t  d ie  B e g r i f f e  " F a u s t ,  F i l m i l l u s t r i e r t e  o d e r  den F a h rsc h e in "
(GW; S . 230) in  Im M ai, im  Mai s c h r i e  d e r  Kuckuck genauso  w ie d ie  Ad- 
j e k t i v e  " h e i l i g e r ,  h im m lisc h e r , h e i s z e r  W eltu n te rg an g "  (GW; S . 2 5 6 ) i n  
D ie la n g e  la n g e  S t r a s z e  l a n g ,  i n  d e r  auch d ie  G edankenverbindung " d e r  
Boden w ankt so  w underhubsch  g e lb  von d e r  W elle  W elt"  (GW; S . 2l+6) von 
B o rc h e r t  g e s c h a f fe n  w ird .
I n  d e r  Hundeblume i s t  e s  d e r  "Rhythmus i h r e r  H o lz p a n to f f e l"  o d e r  
d e r  "Rhythmus s e in e s  S c h r i t t e s , "  s e in e s  V orderm annes (GW; S . 2 7 ) . Es 
i s t  das g le ic h b le ib e n d e  s i c h  immer w ie d e rh o le n d e  E lem en t.
Den E ise n b a h n e n , w ie  schon oben e rw a h n t, d i c h t e t  e r  e in e n  'mono- 
to n e n  G e sa n g ,' e in e n  " v e rh e is z u n g s v o l le n  g ie r ig e n  Rhythmus" a n ,  d e r  
"nach  Haus -  n a c h  Haus -  n ach  Haua" und "morgen i n  B ru s s e l  -  m orgen 
i n  B r u s s e l ,"  sow ie " U lla  w a r te t  — U l la  w a r te t  ^  U l la  w a r te t "  i n  s i c h  
h a t  (GW; S . 6 2 ) .  A ndere E isen b ah n en  haben e in e n  " b r e i t e n  R hythm us," 
w ie  den von a l t e n  L a s t t r a g e r n ,  s i e  k n u rre n  und murmeln a l le r h a n d  v o r  
s i c h  h in  (GW; S . 6 2 ) .  A ber dann g i b t  e s  f i i r  B o rc h e r t  auch "g rau sam e,
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u n e r b i t t l i c h e , b r u t a l e ; "  s i e  "donnern  e in e n  dumpfen Rhythm us, u n s e l ig  
und u n t r o s t l i c h , '  a u f  den  m ondbesch ienenen  S ch ien en "  (GW; S . 6 2 ) .  I h r  
Rhythmus s a g t : "Immer w e i t e r  -  n ie  zu riick  — f u r  immer — f u r  immer"
und " A lle s  v o rb e i  — a l l e s  v o rb e i"  (GW; S . 6 2 ) .  D iesen  G rundrhy thm us, 
dan G le ic h b le ib e n d e , ta k tm a s z ig  U n b e ir rb a re ,  haben  auch  d ie  M enschen- 
l e i c h e n ,  d ie  19^5 i n  d e r  E lb e  gegen d ie  P o n to n s  "dum pfen ,"  "durapf und 
d ro h en d  und drohnend" (GW; S . 9 5 ) .  H ie r  b estim m t " d e r  W ellengang d e r  
E lb e ,  d e r  S tro m atem ,"  ih r e n  Rhythmus (GW; S . 9 6 ) .  Zu u n te r s c h e id e n  in  
d ie s e n  B e is p ie le n  i s t  e in m a l zw ischen  H offhung ausdriickendem  Rhythm us, 
dem " v e rh e is z u n g s v o lle n  g i e r i g e n , "  e in  w e i t e r e r  i s t  d e r ,  d e r  in n e re  
Ruhe a u s d r u c k t , e r  i s t  d e r  " b r e i t e ,  d e r  g le ic h m u tig e ,"  und dann g i b t  
e s  noch d e n , d e r  das V e r lo re n e ,  V e r la s s e n e  und U ngew isse m it s i c h  
b r i n g t .  B o rc h e r t c h a r a k t e r i s i e r t  d ie s e n  m it "dum pf, u n s e l ig  und un­
t r o s t l i c h . "  Auch i n  d e r  E lb e  i s t  e s  d i e s e r ,  d e r  d e r  L e ich en  an den 
P o n to n s , d e r  " h o ffn u n g s lo s e  und dumpfe R hythm us."
D er Rhythmus d e r  A ngst und V e rz w e if lu n g , e in  s c h n e l l e r  R hythm us, 
v i r d  b e i  B o rc h e r t i n  Das i s t  u n s e r  M a n ife s t d e r  " h e i s z k a l t e ,  d e r  e r -  
r e g t e ,  v e r r i ic k te ,  h e k t i s c h e  und hem m ungslose" (GW; S . 3 0 9 ); i n  d e r  
G e sc h ic h te  Im M ai. im Mai s c h r i e  d e r  Kuckuck i s t  e s  das "G estohn  d e r  
v e rg e w a l t ig te n  M adchen," f i i r  das " e s  k e in  rhy thm isch .es V ersm asz g i b t "  
(GW; S . 2 2 8 -2 2 9 ).
In  s e in e r  N a c h la sz e rz a h lu n g  D ie P r o fe s s o re n  w is se n  auch n i x , e in e  
a u to b io g ra p h is c h e  S k iz z e ,  den K ra n k h e i ts z u s ta n d  s e in e s  l e t z t e n  L eb e n s- 
j a h r e s  b e s c h re ib e n d , h a c k te  s e in  V a te r  " s e i t  S tunden  a u f  d e r  M aschine 
e in e n  i r r s i n n i g e n  Rhythmus" (NL; S . 1 0 0 ) . D ie s e r  v i r d  e in  p a a r  
S tunden  s p a t e r  e in  " b le c h e m e r  Rhythmus d e r  S ch re ib m asch in e"  (NL; S .
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1 0 7 ). D urch s e in  L e h e r le id e n  langsam  zu Tode g e q u a l t ,  e rap fin d e t d e r  
b e t t l& g e r ig e  B o rc h e r t  das K la p p em  d e r  S c h re ib m a sc h in e , a u f  d e r  d e r  
V a te r  d ie  von ihm e rd a c h te n  G e sc h ic h ten  a b s c h r e ih t , a l s  i r r s i n n i g  r h y th -  
m isch es  und b le c h e rn e s  Hacken und Hftmmern, das " s e in e n  Kopf zu  e i n e r  
H d llen m asch in e"  w erden und ih n  auch  sp & ter in  e in e n  f i e b r ig e n  " p a r a -  
d ie s i s c h e n  Traum" s in k e n  l a s z t  (NL; S . 1 0 7 ).
D ie G ro s z s ta d t  Hamburg, d ie  B o rc h e r t  i n  m ehreren  P ro sa s tlic k e n  s o -  
w ie G ed ich ten  p o e t i s c h  b e s in g t ,  i s t  das  Z ie l  s e in e r  S e h n su c h te . Ftir 
ih n  i s t  s i e  in  dem G ed ich t " G ro s z s ta d t"  " G S tt in ,  H ure und M u tte r  zu - 
g le ic h "  (GW; S . 2 0 ) ,  s i e  i s t  a b e r  auch  in  Hamburg e in  Gemisch au s  g e -  
g e n s tS n d lic h e n  Ger&uschen und  G efQ hlen , e in  " S te in w a ld , d e sse n  P f l a s t e r -  
s t e i n e  e in e n  W aldboden m it singendem  Rhythmus h in z a u b e rn , a u f  dem du 
s e l b s t  noch  d ie  S c h r i t t e  d e r  G esto rb en en  h S r s t ,  n a c h ts  manchmal"
(GW; S. 7 2 ) . D ie s e r  " s in g e n d e  Rhythmus" i s t  fQ r ih n  das Leben d i e s e r  
S t a d t , das in  s ic h  auch  d ie  v o r  ihm Dagewesenen au fn im m t. E r v e r s u c h t  
m it d iesem  A usdruck g e f iih ls  s t a r k  s e in e  L ieb e  f u r  Hamburg au szu d rttck en ;
Es i s t  e in e  d e r  so ty p is c h e n  B o rc h e r t  * schen  G edankenschG pfungen, denn 
r e i n  m u s ik a l is c h  kann man s c h le c h t  von einem  "singendem  Rhythmus" 
sp re c h e n .
In  d iesem  K a p i te l  s in d  M usikausdrucke b e le u c h te t  w orden , d ie  
B o rc h e r t  n i c h t  n u r  in  s e in e r  P ro s a  und L y r ik  e rw ah n te  und  e f f e k t v o l l  
v e r a r b e i t e t e ,  so n d e rn  d ie  e r  a l s  S t i l m i t t e l  d a r in  s e h r  w irk u n g s v o ll  
v e rw an d te . Dem L e s e r  v i r d  von dem Rhythm us, dem K lan g , d e r  M elo d ie , 
d e r  D isso n an z  und neuen Harm onie s e i n e r  W orte e r g r i f f e n .  Durch d ie s e  
S t i l m i t t e l  v e r s u c h t  B o rc h e r t den K ern s e in e r  A ussage zu  u n t e r s t r e i c h e n ;  
d ie  N Ste d e r  Ju g e n d , d ie  W a h rh e ite n , d ie  g e sa g t w erden  m iissen, s e in e  
E in sa m k e ite n , s e in e  Enrpfindungen d e r  F reude xind des S chm erzes.
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B o rc h e r ts  W orte v i r k e n  e r s t  dann r i c h t i g ,  wenn s i e  g esp ro ch en  
w erden . I h r e  M usik , i h r  K lan g , i s t  e in  w ic h t ig e r  T e i l  s e in e r  A ussage. 
H e rb e r t  S e l i g e r  s a g te  u b e r  B o rc h e r t :  "Noch i n  k e in e r  Epoche haben s ic h
d ie  G a ttu n g en  d e r  K unste  so  d ic h t  zusam m engedrangt: E p ik , L y r ik ,
D ram atik ; M usik , G rap h ik :
Und d ie  B eine  g in g e n  u n te r  ihm ganz von s e l b s t :  
v o r b e i , v o r b e i .
Und d ie  Goldammem w u sz ten  schon  m orgen: 
v o r b e i , v o r b e i .
Und d ie  T e le fo n d ra h te  summten: v o r b e i ,  v o rb e i .
Und d e r  a l t e  Mond s a g te  n i c h t s  m ehr: v o r b e i ,  v o rb e i . .
95 H e rb e r t S e l i g e r ,  "Wer s c h r e ib t  uns e in e  neue H a rm o n ie leh re?” 
A kzente 2 ,  1955 , S . 135.
IV . T a n z te rm in i in  P ro s a  und L y r ik
M u s ik b e g r if fe  aus dem B e re ic h  d e r  V o lk s -  und U n te rh a ltu n g sm u sik  
t r e t e n  sow ohl i n  d e r  L y r ik  a l s  auch  i n  d e r  P ro sa  B o rc h e r ts  a u f .
W ahrend d ie  i n  d e r  P ro sa  m ehr d e r  M arschm usik , dem S c h la g e r  und dem 
J a z z  z u g e h o r ig  s in d ,  s in d  d ie  zu d e r  V olksm usik und dem Tanz zah len d en  
m ehr i n  s e in e r  L y r ik  zu f in d e n . D er D ic h te r  h a t  a l l e i n  a c h t  s e in e r  
noch  e x i s t i e r e n d e n  G e d ich te  m it L ied  b e t i t e l t .  Z u s a tz l ic h  verw endet 
e r  das W ort "L ie d "  noch d re is z ig m a l  in  s e i n e r  L y r ik . D ie W o rte r 
"B ingen" sow ie "G esang" t r e t e n  n i c h t  w e n ig e r  a l s  a c h tu n d d re is z ig m a l in  
s e in e n  G ed ich ten  und z w e iu n d d re isz ig m a l in  s e i n e r  P ro sa  a u f .
Dagegen s in d  ta n zv e rw a n d te  W orte v e s e n t l i c h  mehr in  s e in e r  L y r ik ,  
n am lich  e in u n d d re is z ig m a l ,  a l s  i n  s e i n e r  P r o s a ,  n u r neu n m al, zu f in d e n . 
Es h a n d e l t  s ic h  i n  d e r  L y r ik  um d ie  W orte: T an z , R e ig e n , T a n z e r in ,
B a l le t t r o c k c h e n  und te n z e n .  Von d ie s e n  le tz tg e n a n n te n  i s t  n u r  das 
W ort "Tanz" s e l b s t  m ehr a l s  e in m a l v erw endet w orden.
Tanz
In  D ie Hundeblum e, B o rc h e r ts  e r s t e r  e r f o l g r e i c h e r  N a c h k r ie g s p ro s a , 
l a s z t  e r  e in e n  H a f t l in g  b e i  dem t a g l i c h e n  Rundgang im G e fan g n ish o f 
p l o t z l i c h  e in e  kom isch  w irk en d e  Drehung und Bewegung s e i n e r  G lie d e r  
machen und w ie e in e  M a r io n e tte  zusam m enklappen und t o t  u m fa lie n . E r 
s o l i  au sg eseh en  h a b en , " a l s  beganne s i e  { d ie  P e riick e , w ie  B o rc h e r t den 
H a f t l in g  n a n n te )  e in e  T a r a n t e l l a ,  d ie  diinnen Arme in  d ie  L u f t  w e rfe n d ,
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das r e c h te  B ein  g r a z io s  b i s  an den N abel hebend  und a u f  dem l in k e n  e in e  
Drehung nach  h in te n  v o l l f u h re n d "  (GW; S . 3*+}. Dem L e se r  w ird  e in  k o - 
m isch  w irk e n d e r  je d o c h  t r a g i s c h e r  Tod e in e s  v e rm u tlic h  p o l i t i s c h e n  
H a f t l in g s  v o r  Augen g e f i ih r t .  D ie T a r a n t e l l a ,  d ie  e in  s t i i rm is c h e r  
s i i d i t a l i e n i s c h e r  V o lk s tan z  i s t ,  verw an d te  d e r  D ic h te r  w a h r s c h e in l ic h ,  
um d ie  S c h n e l l ig k e i t  und d as  V o lk s ta n z a h n lic h e  d e r  Bewegungen des H a f t­
l i n g s  zu b e s c h re ib e n . Das M akabre und z u g le ic h  I r o n is c h e  d i e s e r  
S i t u a t i o n  im G e fan g n ish o f e r s c h e in t  von B o rc h e r t  g e w o ll t  zu s e in .
E in e  ‘a h n lic h e  B esc h re ib u n g  d es  m en sch lich en  Todes d u rch  das Wort 
"T anz" f i n d e t  man in  J e s u s  m acht n i c h t  mehr m i t . D o rt b e s c h r e ib t  Bor­
c h e r t  d ie  s t e i f e n  K o rp er d e r  im Kampf g e f a l le n e n  S o ld a te n ,  d ie  a u f  
e inem  H aufen l i e g e n ,  um b eg ra b en  zu w erd en , m it :  "D ie w aren so  v e r -
r e n k t ,  a l s  w aren  s i e  i n  einem  w u sten  Tanz i ib e r r a s c h t  w orden" (GW;
S . 1 8 0 ). Man h o r t  n iem anden la c h e n  u b e r d ie s e  v e r r e n k te n  T o te n , w ie 
e s  d ie  H a f t l in g e  im G e fa n g n ish o f  i n  D ie Hundeblume t a t e n .  Das G ro te sk e  
d e r  S i t u a t i o n ,  d e r  p l o t z l i c h e  Tod d e r  S o ld a te n  und d e r  im Todeskam pf 
e r s t a r r t e n  K o rp e r , das m it " in  einem  w u sten  Tanz i ib e r r a s c h t  w orden" 
von dem D ic h te r  b e s c h r ie b e n  w ird ,  kann a h n lic h e  Beweggriinde w ie d ie  i n  
dem oben e rw ah n ten  B e i s p ie l  h ab en . Die V erbindung von Tanz und Tod.
Es e r i n n e r t  an den t r a d i t i o n e l l e n  T o te n ta n z , d e r  i n  d e r  w e s t l ic h e n  
K u ltu r  p o e t i s c h ,  m u s ik a lis c h  und k i in s t l e r i s c h  g e s t a l t e t  worden i s t .  
E ntw eder kann d e r  Tod den M enschen zu einem  Tanz a u f f o r d e m  und dam it
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aus dem Leben a b r u f e n , o d e r  e r  kann  n a c h ts  i n  V ollm ondnach ten  zu 
s e i n e r  M usik d ie  S k e le t t e  au s  den G rabem  s te i g e n  und ta n z e n  la s s e n .  
D ie se s  E in la d e n  zum Tanz d u rch  den Tod t r i f f t  d u rch au s  in  den zwei
Hans H o lb e in ; T o d e s b i ld e r ,  H o lz s c h n i t t f o lg e ,  1519 -  28 .
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oben g en an n ten  P r o s a b e is p ie le n  B o rc h e r ts  zu . D ie a n d e re  V a r ia t io n  des 
T o te n ta n z e s  d e r  schon  V e rs to rb e n e n  n a c h ts  a u f  dem F r ie d h o f  w urde von 
B o rc h e r t i n  se inem  Drama D rauszen  v o r  d e r  T ur angew and t.
Den V e r f a l l  und Tod d e r  N a tu r  und des Menschen v e rb in d e t  B o rc h e r t  
in  zw ei s e i n e r  G e d ich te  e b e n f a l l s  m it dem T o te n ta n z ,  i n  " V e r fa l le n e  
N eige" von 19^0 und " H o s p i ta l ia "  von 19k6 (NG). Im e r s t e n  G ed ich t i s t  
e s  d e r  H e rb s t ,  d e r  "im  w elkenden  B l a t t e r k r a n z , in  mudem T o te n ta n z "  
n a h t .  Das A b s te rb en  d e r  N a tu r g e s c h ie h t  h i e r  im "muden T a n z ,"  b e i  den 
vom Tod u b e r ra s c h te n  S o ld a te n  je d o c h  w aren  s i e  v e r r e n k t  " a l s  w aren s i e  
in  einem  w u sten  Tanz i ib e r r a s c h t  w orden" (GW; S . 1 8 0 ) , d ie  S o ld a te n  
w aren ju n g , d e r  H e rb s t i s t  a b e r  miide und a l t .  In  " H o s p i ta l ia "  i s t  es  
e in  " s c h e u e r  G e is te r ta n z  von w e isz e n  S c h w e s te m ,"  d ie  den Schw er- 
k ran k en  "stumm um w elken." D iese  S ch w este rn  s y m b o lis ie re n  mehr e in e n  
T o te n ta n z  d e r  V e rs to rb e n e n  n a c h ts  im M o n d lic h t. S ie  l a s s e n  auch den 
V e r f a l l  des m e n sc h lic h e n  K o rp e rs , h i e r  den von B o rc h e r t  s e l b s t ,  v o ra u s -  
ahnen .
D er T od , den es  im H i t le r d e u ts c h la n d  t a g l i c h  in  v ie le n  Formen g ab ,
w ar f u r  d i e ,  d ie  ihm zu  Hause o d e r  im L a z a r e t t  und S ch iitzen g rab en  e n t -
g in g e n , n i c h t s  U ngew ohnliches m ehr. "U nser M it le id e n  i s t  e in g e f r o r e n ,"
s a g t  B o rc h e r t  dazu  in  se in em  Requiem f u r  e in e n  F r e u n d .^  D er Tod
s c h ie n  in  den K r ie g s ja h r e n  immer n sh e  zu s e i n ,  um s e in e  Hand den L eben-
den e n tg e g e n z u s tr e c k e n . I n  B o rc h e r ts  Requiem i s t  es  " e in e  t o t e  Hand,
d ie  b i t t e n d  und k la g e n d  in  den Abendhimmel r a g t ,  d ie  morgen schon  e in
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e in  a n d e re r  s t i l l  genommen h a t . "
^  I n :  Ham burger A n z e ig e r , 19 . J u l i  19^3.
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Das Leben s e l b s t  i s t  b e i  B o rc h e r t auch m it "groszem  Tanz" in  einem
B r ie f  an A lin e  Buszmann vom 2 0 . A p r i l  19^0 (BN) b e z e ic h n e t  w orden ; d a -
r i n  z e ic h n e t  e r  d a s s e lb e  B i ld  w ie  im Requiem ob en . E r s c h r ie b  an s i e ,  
"wenn w ir  d es  g ro s z e n  T anzes miide s in d ,  d e r  Tod d ie  Hand a u s s t r e c k t ,  
dann le g e n  w ir  den Kopf . . . ."
I n  dem S in n e ,  das Leben a l s  T an z , je d o c h  w e s e n t l ic h  k r a s s e r  und 
n e g a t i v e r ,  e r s c h e in t  auch. i n  Das i s t  u n s e r  M a n if e s t .  D ort s in d  das 
J u p p h e id i -G e s c h re i  d e r  g ro le n d e n  S o ld a te n  und d ie  h e k t i s c h e  Jazzm u sik  
" e in  Tanz u b e r  den S c h lu n d , d e r  uns a n g a h n t"  (GW; S . 309)* H ie r  d ra n g t
s i c h  dem L e s e r  das B i ld  von dem Leben im dam alig en  D e u tsc h la n d  a l s
Chaos a u f ,  dem Chaos des Z w eiten  W e ltk r ie g e s .  D ie se s  Chaos w ird  d u rch  
e in e n  w ild e n , w u sten  Tanz und d u rch  l a u t e  M usik u b e r  dem A bgrund, d e r  
s i c h  Jed en  A u g en b lick  o f fn e n  und a l l e  v e rs c h lu c k e n  k a n n , u b e r to n t  und 
v e rg e s s e n .
E in  a h n l ic h e s  S tim m ungsb ild  des Chaos v e r m i t t e l t  uns B o rc h e r t  in  
se inem  G ed ich t "Das K a r u s s e l l"  (NG), wo e r  d i e  d am alige  Z e i t  m it 
"w ild e s  J a h r m a r k ts t r e ib e n , das um uns im t o l l e n  K re is e  t a n z t , "  b e -  
s c h r e i b t .  E in en  e n tsp re c h e n d e n  H inw eis f i n d e t  man in  einem  B r i e f  
B o rc h e r ts  an A lin e  Buszmann vom lU . O k tober 1 9 M . Da s a g t  e r  iib e r  s e in  
Leben ( e r  h a t t e  g e ra d e  s e in e  a ch tm o n a tig e  H a f t z e i t  i n  B e r l in  b e e n d e t) :  
"So i s t  e s :  b e r g a u f , b e rg a b  -  ew ige B e rg -  und T albahn  -  e w ig e r J a h r -
m a rk t: In  j e d e r  Bude neue U berrasch u n g en "  (.BN). D er D ic h te r  w i l l  s i c h ,
in  dem oben g en an n ten  G ed ich t , m it e i n e r  L a rv e  g e t a m t  in  d ie s e n  Le— 
b e n s r e ig e n ,  d i e s e s  w ild e  T r e ib e n , e in r e ih e n  und ta n z e n ,  "d asz  d ie  
P u ls e  b e b e n ,"  in  d ie s e n  w ild e n  Rausch, e n t f l i e h e n ,  ehe d as  b o se  E r— 
w achen , "das g ro s z e  S ch w eig en ,"  kommt. D er "Tanz u b e r  den S c h lu n d ,"  
d ie s e s  " ta n z e n ,  d a sz  d ie  P u ls e  b e b e n ,"  l a s z t  b e i  B o rc h e r t den Wunsch
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des s i c h  B e ta u b e n s , s i c h  in  e in e n  w ild e n  Rausch B egebens d e u t l i c h  w er­
d e n , um so  m it d e r  R e a l i t a t ,  dem Chaos d e r  K r ie g s ja h r e ,  b e s s e r  f e r t i g  
zu w erden .
E in  w e i te r e s  G ed ich t B o r c h e r t s ,  "Im K re is "  (NG), b e s c h r e ib t  e b en - 
f a l l s  das Chaos d e r  K r ie g s ja h r e  a l s  e in e n  T a n z , den "Tanz d e r  t o t e n  
D in g e ."  D ie se s  Chaos b e s te h t  aus " P a n z e rn , S ta h l  und L ed er"  und d ie  
Z e i t  p r a h l t  m it "Bomben und M o to ren ."  Das Leben d e r  d e u tsc h e n  M acht- 
h a b e r  in  den K r ie g s ja h r e n ,  in  denen H i t l e r  ganz E uropa m it s e in e n  
Armeen u b e r r a n n te ,  d re h te  s i c h  um m i l i t a r i s c h e  S ta rk e  und S ie g e . D iese  
W elt i s t  b e i  B o rc h e r t  e in  "Tanz d e r  t o t e n  D in g e ,"  e in  T o te n ta n z  des 
H i t l e r m i l i t a r i s m u s , d e r  s ic h  im  Dunkeln bew egt und m it d ro h n en d e r 
M asch inengew alt und to d b r in g e n d e n  Bomben p r a h l t ,  d e r  m it " P a n z e rn ,
S ta h l  und L eder"  V erderben  u b e r  d ie  gan ze  M enschheit b r i n g t .  In  d iesem  
G ed ich t l a s z t  e r  den m en sch lich en  G e is t  dem Dunkel e in e s  C h ao stan zes  
e n t f l i e h e n  und s i c h  au fschw ingen  in  d ie  Hohen d e r  e d le n  G esin n u n g , wo- 
h in  e r  s i c h  i n  je n e n  J a h re n  auch  o f t  b e g ab . Es i s t  e in  sich-A bw enden 
des D ic h te r s  von den G esch eh n issen  um ih n  herum , von dem L eben , das e r  
a l s  S o ld a t  fu h re n  m usz; e r  h a t  s e in  " In n e re s  a u f  einem  k u h le n  S te m  
v e rb o rg e n , wo e s  f e s t  b e h u te t  i s t  vom T r o s t  d e r  ew igen Ruhe, d ie  w ir  
G o tt nennen -  vom ew igen K re is e n "  (BN; E l t e m ,  November 1 9 ^ 2 ) .
In  d ie s e n  zwei l e t z t e n  B e is p ie le n  i s t  d e r  "Tanz" e in m al das Chaos 
d e r  K r ie g s z e i t  s e l b s t , d e r  Larm d e r  Z e i t ,  und zum an d eren  e in e  B e- 
ta u b u n g , d ie s e  c h a o tis c h e  Z e i t  zu  u b e rs te h e n . Im Marz 19^3 i s t  B or­
c h e r t  im L a z a r e t t  in  E lend  im H arz . E r i s t  le b e n d  aus R u sz lan d  zu - 
r i ic k g e k e h r t ,  aus d e r  H o lle  von T oropez und aus dem S e u c h e n la z a r e t t  
Sm olensk , e r  i s t  " d e r  S c h la c h t  und den S ch lunden  e r s t  g e s te r n  entkom - 
men . . (GW; S . 3 1 1 ) , s a g t  e r  s p a t e r  in  seinem  Das i s t  u n s e r  M ani-
loll
f e s t . E r  e m p f in d e t , den F r u h l in g  e r le b e n  zu. d i i r f e n ,  a l s  e in  g ro s z e s  
Geschenk und s c h r e ib t  s n g e s p o m t durch. das neue  Leben v i e l e  schone  Ge- 
d i c h t e .  E r h a t  a b e r  auch  in  R u sz lan d  e r f a h r e n ,  d a sz  das Leben im Nu 
a u s g e lo s c h t  w erden k an n . I n  einem  s e i n e r  G ed ich te  aus d e r  Z e i t  in  
E le n d , "E insam er Abend" vom Marz 1 9 ^ 3 , e rm u tig t  e r :  "Lebe n u r  zu  -
d ie  t r a u r i g s t e n  S tu n d en  h a s t  du h e m a c h  o f t  h e i t e r  g e fu n d e n !"  Denn 
(und h i e r  b r i c h t  d ie  b i t t e r e  E rfa h ru n g  d e r  l e t z t e n  Monate v e r s t a r k t  
d u rc h ) :  "M itte n  d u rch s  Leben ta n z e n ,  w i e 's  s c h e i n t ,  T ra g ik  und Komik
m u n te r v e r e in t "  (NG)! Auch h i e r  d ra n g t s ic h  das B i ld  d e r  "ew igen 
B e rg - und T a lb ah n "  w ie d e r  a u f ,  das n i c h t  w is s e n ,  was d as  Morgen b r i n g t .
V ie l  h a u f ig e r  Jedoch  verw endet d e r  D ic h te r  d ie  W o rte r " ta n z e n ,"
" t a n z e ln ,"  "Tanz" und "R eig en "  im Zusammenhang m it N a tu rb e sc h re ib u n g e n .
In  seinem  P ro sa s t i ic k  Die M auer l a s z t  e r  "den Wind an Sommerabenden den
siiszen  Blumen zum Tanz a u f s p ie le n "  (NL; S . UU) , w ahrend e r  den Wind in
dem G ed ich t "D rauszen" (GW; S . 2 7 U) a u f  a b e n d lic h e n  S tr a s z e n  "im  Tanz
• > ®*s e in e n  S c h r i t t  a n h a l te n  l a s z t ,  s o ,  a l s  ob e r  la u sc h e n  w o l l t e .  Ahn— 
l i c h  dem W ind, dem "tanzendem " Atem d e r  W elt in  T ui Hoo, w ird  d e r  
N ebel i n  dem G ed ich t " Ic h  b in  d e r  N ebel"  b e s c h r ie b e n .  E r i s t  n a c h ts  
im H a f e n v i e r t e l ,  a u f  den D achem  und K a is , und " e r  t a n z t  in  den 
ru h ig e n  S tr a s z e n  um d ie  L a te m e n ."  S e in  Tanzen g l e i c h t  m ehr einem  
Schw eben, dem ru h ig e n  Atem d e r  noch s c h la fe n d e n  W e lt , d ie  b a ld  von 
dem e r s t e n  M o rg e n lic h t s a n f t  au fgew eck t w erden w ird . I n  d ie s e n  B e i -  
s p ie l e n  von Wind und N ebel i s t  i h r  Tanz e tw as B e ru h ig e n d e s , L ie b -  
l i c h e s , j a  s o g a r  e tw as G e h e im n isv o lle s .
In  an d eren  G ed ich ten  B o rc h e r ts  w ird  d ie  N a tu r w e s e n t l ic h  l e b h a f t e r  
d u rch  den B e g r i f f  "Tanz" b e s c h r ie b e n . Den Regen l a s z t  e r  in  dem 
g le ich n am ig en  G ed ich t (GW; S . 12) a l s  a l t e  F ra u  e rs c h e in e n  und l a s z t
s i e  "verw egen ih r e  Rocke fa h re n  und g e s p e n s te r h a f t  w ie  e in e  Hexe t a n ­
z e n ." E in  a h n lic h e s  B e i s p ie l  des te m p e ram en tv o lien  n a sse n  E le m e n ts , 
das auch " t a n z t , "  i s t  d as  g riine  Meer in  dem G ed ich t "An das M eer" (NG), 
In  den e r s t e n  zwei Z e i le n  t a n z t  das Meer "an dem g ra u e n  S t r a n d ,  e in  
S p u k b a l le t t  aus grunem  Schaum ." In  d e r  l e t z t e n  S tro p h e  t a n z t  das g rune  
Meer "wohl noch immer m it  kurzem  Rock an K iisten  und K a n te n ."  Der 
" k u rz e  R ock ,"  sow ie d ie  Rocke d e r  a l t e n  F ra u  im "Regen" d e u te n  a u f  das 
w ild e  Temperament des a u f g e p e i t s c h te n  M eeres und des vom Wind g e p ac k te n  
Regens h in .  Der Regen t r i t t  e in m al dem L e se r  d u rch  s e in e  H a s z l ic h k e i t  
in  G e s ta l t  e in e r  Hexe g e g en iib e r, w ahrend w iederum  das Meer "m it kurzem  
Rock" d ie  f e u r ig e  Ju g en d  a n d e u te t , a l l e s  iib e rd au e rn d  und "noch immer 
t a n z e n d ."
Zwei B e i s p ie le  aus d e r  T ie rw e l t  e r s c h e in e n  ta n z e n d  i n  G e d ic h te n .
In  "A ber das M eer" " t a n z e l t  e in  E l e f a n t , "  e in e  Bewegung, d ie  b e i  Zoo- 
und Z irk u sb esu ch en  b e o b a c h te t  w erden k an n . E in e  a h n l ic h  r e a l i s t i s c h e  
B esch re ib u n g  des V e rh a l te n s  e in e s  T ie r e s  i s t  d e r  " tru n k e n e  T anz" d e r  
M otte  i n  "M erkw iirdig" (NG), wodurch B o rc h e r t  den tau m eln d en  und t o r -  
k e ln d en  F lu g  d ie s e s  I n s e k ts  i n  e in e n  L ic h tk e g e l  b e s c h r e i b t . D iese  
B e i s p ie le  verw enden Tanz und t a n z e ln  w ie  e s  im S p rach g eb rau ch  i ib l ic h  
i s t ,  e s  s c h e in e n  k e in e  bew usz t a u f  Tanz bezogenen  B e i s p ie le  B o rc h e r ts  
zu s e i n .  D er Tanz d e r  M otte  i n  das L ic h t  kann e in e  A n sp ie lu n g  a u f  den 
drohenden  Tod f u r  d ie s e s  I n s e k t  s e i n ,  e in e  A rt T o te n ta n z  im S in n e  d e r  
e r s t e n  b e id e n  B e i s p ie le  d ie s e s  K a p i t e l s .
B a l l e t t
A nders dagegen v erw endet d e r  D ic h te r  das W ort " B a l l e t t . "  In  
se inem  fr iih e n  G ed ich t "13 V e rse"  (NG), das e r  im F r i ih ja h r  19^0 an Ruth
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H ager s a n d te ,  s t o s z t  e r  i n  k i i r z e s t e r  H e k tik  B e g r i f f e  von S in n e s f r e u d e , 
a k u s t i s c h e r  B etaubung und R e b e ll io n  gegen  d ie  b e s te h e n d e  G e s e l l s c h a f t  
h e rv o r .  Zw ischen "b e tru n k e n e s  K o n ze rt"  und " r o t  p r a h le n d e r  M und," 
" n a c h t l ic h e  R e b e l l io n ,"  "L u st und T o d ,"  " s p r u h t"  auch  " k o k e t t  -  e in  
T r a u m b a l le t t . "  E in  " S p u k b a l le t t  aus grunem  Schaum" w ird  vom Meer am 
g rau en  S tr a n d  g e t a n z t , i n  d e r  schon  e rw ah n ten  S tro p h e  des G e d ic h te s  
"A ber das M eer."  M it b e id e n  B a lle tt" -V e rw e n d u n g e n  r u f t  B o rc h e r t  d ie  
Id e e  des I r r e a l e n ,  des V is io n a re n  h e r v o r ,  e tw a s ,  was b e i  schw acher 
o d e r  e x o t i s c h e r  B e le u c h tu n g , u b e r  e in e  B"ihne g l e i t e n  k o n n te . Das 
B a l l e t t  i s t  b e i  ihm T h e a t e r r e q u i s i t , das du rch  B e le u c h tu n g s e f f e k te  
w i r k t .  I n  seinem  P ro sa s t i ic k  C hina L in g , d ie  F l i e g e  dagegen  b e o b a c h te t  
e r  m it E h r fu rc h t  e in e  F l ie g e  an d e r  Wand s e i n e r  G e f a n g n i s z e l le , w ie  
s i e  s ic h  p u tz t  und m it den B einen  i h r e  F lu g e l  so rgsam  g l a t t s t r e i c h t  -  -  
" so  w ie u n g e fa h r  e in e  T a n z e r in  i h r  d u r c h s ic h t ig e s  B a l le t t r o c k c h e n  zu - 
r e c h t s t r e i c h t "  (NL; S . 7 8 ) .  D iese  B esc h re ib u n g  des V e rh a l te n s  e in e s  
I n s e k ts  a h n e l t  den b e id e n  schon  oben e rw ah n ten  von d e r  M otte  und dem 
E le f a n te n .  A l le rd in g s  b e s c h r e ib t  d e r  z u l e t z t  z i t i e r t e  S a t z t e i l  das 
Benehmen e in e r  F l i e g e ,  was gew o h n lich  n i c h t  m it B e is p ie le n  aus dem 
B e re ic h  d es  k la s s i s c h e n  T anzes g e ta n  w ir d .  B o rc h e r t  s c h e in t  bew usz t 
d ie s e s  B a l l e t t - B e i s p i e l  g ew ah lt zu h a b e n , um d ie  Id e e  von Anmut, Z i e r -  
l i c h k e i t  und w e ib l ic h e r  E i t e l k e i t  b e i  dem L e s e r  aufkommen zu l a s s e n ,  
d ie  e r  b e i  T a n z e r in n en  w ahrend s e i n e r  S c h a u s p ie lz e i t  und danach  b eo ­
b a c h te t  h a t .
Noch e in  w e ito re s  B e is p ie l  aus dem B ere ich  des k la s s is c h e n  Tanzes 
b e f in d e t  s ic h  in  s e in e r  L y r ik , niim lich in  dem Zyklus Der Kompass.
H ie r  w ird  d ie  Zahl "E ins"  aus "Die zehn Z ahlen" a l s  "sch lan k e  S o lo -  
ta n z e r in "  u n te r  den Zahlen b e z e ic h n e t .  Anmut, Wurde und e in e  gew isse
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E i n z i g a r t i g k e i t  und S o n d e rs te l lu n g  d i e s e r  Z ah l den a n d e ren  gegen iiber 
s c h e in t  d u rch  d ie s e n  V e rg le ic h  von B o rc h e r t g e w o ll t  zu s e i n .  Auch 
d ie  E in sam k e it d e r  S o lo t a n z e r in , a l s  e in e  u b e r  dem B a l l e t t k o r p s  S te h e n -  
d e ,  d r iic k t d ie s e s  B e i s p ie l  a u s .  Der D ic h te r  und K u n s t le r  h a t  e in e  ahn­
l i c h e  S te l lu n g  in  d e r  m e n sch lich en  G e s e l l s c h a f t .  D er D ic h te r  bew ohnt 
d ie  Dachkammer; von d o r t  h a t  e r  d ie  " t o l l s t e n  A u s s ic h te n ;"  es  i s t  e i n -  
sam in  d i e s e r  sch w in d e ln d en  Hohe (GW; S . 285)*
R eigen
"Tanz" und "R eigen" in  d e r  n a t i i r l i c h s t e n  Form t r e t e n  i n  dem P ro s a -  
w erk D ie la n g e  la n g e  S t r a s z e  la n g  und in  dem G ed ich t "Das K o n zert"  a u f .  
I n  dem e r s t e n  B e i s p ie l  t a n z t  e in  k le in e s  h u n g r ig e s  Madchen a u f  d e r  
S t r a s z e  um d ie  M u tte r  und L e u tn a n t F is c h e r  herum  (GW; S . 2^7) und im 
z v e i te n  f iig t s ic h  h a rm on isch  e in  S p a tz en c h o r in  den " a k u s t is c h e n  R eigen  
von I n s e k te n ,  E isen b ah n  und W asserh ah n ."  Das k o n k re te  B i ld  des ta n z e n -  
den M adchens, e in e s  R und tanzes i n  d e r  Form e in e s  R e ig e n s , e r s c h e in t  im 
"K o n ze rt"  sy m b o lisch  a l s  R eigen  d e r  zu veraehm enden G erau sch e . A ls 
" s t i l l e r  R e ig e n ,"  dem G eige und B ra ts c h e  zu g eh o ren , b e z e ic h n e t  d e r  
D ic h te r  das S e e le n -L ie d  von zw ei s i c h  L iebenden  in  se inem  G ed ich t 
" C o n c e r ti  g r o s s i . "  D ie N a tu r m it ih rem  " s t i l l e n "  L ied  w ird  in  d ie s e n  
fru h e n  V ers vom J u l i  19^0 " d e r  Tempel d e r  L ie b e n d e n ."
D ie A rt Tanz und R e ig en , d ie  a u f  den h e id n is c h e n  G o t te r k u l t  d e r  
A n tik e  h in w e is t  und w e n ig e r a u f  e in e  V erb indung z u r  a b e n d la n d isc h e n  
M usik d e u t e t ,  i s t  in  B o rc h e r ts  f r i ih e r  P ro sa  in  m ehreren  B e is p ie le n  zu 
f in d e n , in  se inem  Z.yklus Sappho vom F r iih jn h r  19*10, d e r  aus zw o lf 
S o n e tte n  b e s t e h t .  In  d ie se n  S o n e tte n  " z ie h e n  D ich d ie  S ch w este rn  
(S apphos) in  ih re n  T a n z ,"  o d e r  " e in  V ers h e b t s i c h ,  g e ta n z t  aus Tem-
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p e ln ,  dem H e ilig tu m  d es  E in sam se in s  zuschw ebend ." N o ss is  b e z e ic h n e t  
d e r  D ic h te r  im V. S o n e tt  a l s  " S c h m e tte r l in g "  und " ta n z b e ra u s c h te  Blume" 
und r u f t  a u s : "Aeh S ch w este rn  i h r ,  u m fasz t m ich nun zum T anz!"
Wiederum e r f o l g t  d ie s e  A u ffo rd eru n g  im V II . S o n e tt  m it den W orten:
"W eit t a n z t  i h r  (S ch w este rn  Sapphos) von den b la u e n  Hangen n ie d e r .
Nehmt m eine S e e le  m it in  e u re n  R eigen” (A lle  B e i s p ie le  aus Sappho)J 
A h n lich  h e id n is c h e r  A nklang s p r i c h t  aus dem G ed ich t "O rpheus" (NG) des 
J a h r e s  19^0. D ie v i e r t e  S tro p h e  l a u t e t :  "Uin d e in e  Hande /  z a r t  a u f
den S a i t e n , /  w ie  ta n z e n d e  K naben, /  in  ra u s c h tru n k e n e n  V e rse n ."  Der 
E in f lu s z  H o ld e r l in s  a u f  B o rc h e r t  in  den oben g en an n ten  G ed ich ten  aus 
den J a h re n  1939 -  ^1 i s t  zu s p u re n ; auch  Riihmkorf w e is t  d a ra u f  h in .^ 9  
Schon d ie  T i t e l  e i n i g e r  f r u h e r  G ed ich te  B o rc h e r ts  d e u ten  a u f  d ie  An­
t i k e  m it ih rem  Mythos und I d e a l is m u s .  Das "T anzen" in  d ie s e n  B e i-  
s p ie l e n  i s t  e in  h a rm o n isch es  Schweben und A n e in a n d e rk lin g e n  von den 
S e e le n  z w e ie r  s i c h  L ieb en d en . B o r c h e r t ,  d e r  e in e  l e b h a f te  F a n ta s ie  
h a t t e ,  b e ra u s c h te  s ic h  g e m  an dem K lang d e r  W orte in  s e i n e r  hymnen- 
h a f te n  fr iih en  L y r ik .
Nur e in  T a n z - T i te l  i s t  u n te r  B o rc h e r ts  G ed ich ten  zu f in d e n ,  das 
im F r iih ja h r  19^1 g e s c h r ie b e n e , w a h rs c h e in l ic h  an V era  M o lle r  g e s c h ic k -  
t e  "An d ie  T e m p e lta n z e r in ."  Der E n ts te h u n g sg ru n d  s c h e in t  e in e  P l a s t i k  
e in e s  ta n ze n d e n  B aliraadchens gew esen zu s e i n ,  d ie  ihm d ie  B ild h a u e r in  
V era M o lle r  g e sc h e n k t h a t t e .  In  d iesem  G ed ich t d riic k t d e r  D ic h te r  in  
l y r i s c h e r  Form das H arm o n isch e , R uhige und auch R a t s e lh a f te  d e r  F rauen  
In d o n e s ie n s  a u s . B o rc h e r t  h a t t e  19^1 i n  L iineburg " h i e r  nochm al B a l i -  
f i lm  g eseh en "  (BN; V era  M o lle r ,  2 2 . A p r i l  1 9 U l) . D iesen  F ilm , I n s e l
I'etor KiiUmkorf, S . .
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d e r  Damonen, h a t  e r  m o g lic h e rw e ise  sehon m it V era  M o lle r  in  Hamburg 
b e s u c h t .  E r b e u r t e i l t  d ie s e n  F ilm  im oben erw ahn ten  B r i e f  m it:
" -  k e in e  W orte .'"  D ie s e r  E in d ru ck  d u r f t e  m it d e r  A n lasz  zu seinem  Ge­
d ic h t  "An d ie  T e m p e lta n z e r in "  gew esen s e i n .  E r s c h r e ib t  dazu  in  dem
oben g en an n ten  B r i e f :  "Anbei zw ei G e d ich te  ----- e in s  an B a l i  und an
B ild  e i n e r  m a la isc h e n  T e m p e lta n z e r in ."
Wenn B o rc h e r t den "R ausch und Rauch" aus " F e u e r , S c h o rn s te in  und 
S c h n a p sg la s"  em portanzen  l a s z t ,  i n  dem G ed ich t "B lau" (NG) aus dem 
Zyklus Der Kompass, dann i s t  d as  e in  a h n l ic h e s  B e i s p ie l  e i n e r  k o n k re te n  
o d e r  g a r  g e ah n te n  Bewegung, w ie d e r  " tru n k e n e  Tanz" d e r  M otte  aus dem 
schon  e rw ahn ten  G ed ich t "M erkw urdig ."
U ber d ie  Anwendung von W ortern  aus dem B e re ic h  des T anzes in  
B o rc h e r ts  L y r ik  und P r o s a ,  im ganzen  v ie r z ig m a l ,  kann g e sa g t w e rd en , 
d a sz  e r  m it dem Medium Tanz a l s  K unstfo rm  sow ie m it s e in e r  sy m b o li-  
sch en  B edeutung  in  d e r  w e s t l ic h e n  und o s t l i c h e n  W elt v e r t r a u t  w ar und 
V e rs ta n d n is  f u r  d ie s e  o d e r  je n e  Tanzform  h a t t e .  Dasz e r  d ie  N a tu r in  
s e i n e r  L y r ik  und P ro s a  o f t  a k u s t i s c h  und m u s ik a lis c h  b e s c h r e i b t ,  l i e g t  
n a h e , d a  e r  e in e  V o r l ie b e  f u r  d ie  N a tu r und f u r  den  K lang d e r  W orte r 
b e s a s z .  D er Tanz und d ie  V erko rperung  e in e r  Id e e  du rch  den Tanz i s t  
von B o rc h e r t  am b e s te n  i n  s e i n e r  B esch re ib u n g  e in e s  K reu tzb erg -K o n - 
z e r t e s  (S . 29 d i e s e r  A rb e i t )  und e in e s  ta n ze n d e n  B a lim ad ch en s , b e id e s  
in  B r ie fe n  an V era  M o lle r ,  a u sg e d ru c k t worden (BN; J a n u a r  19^1; F riih - 
j a h r  1 9 ^ 1 ) .100
100 U n d a t ie r tc  B r ic f e  B o rc h e r ts  an V era M o lle r  wurden von d e r  
S t a a t a -  und U n iv e r s i t a t s b ib l i o th e k  Hamburg in  d ie  Z e i t  vom J a n u a r  19**1 
b ia  zmn PP. A p r il  JOHl o in g e o rd n e t .
V. Musik und M u sik te rm in i in  den d ra m a tisc h e n  Werken
W iev ie l B uhnenstucke  B o rc h e r t im Ganzen g e s c h r ie h e n  h a t ,  i s t  un - 
g e w isz . A uszer den v i e r  v o l l s t a n d ig  e r h a l te n e n  Dramen s c h e in t  e r  b i s  
19^5 w e i te r e  d ra m a tis c h e  Werke g e sc h r ie b e n  zu  h ab en . E in  H in v e is  d a -  
r a u f  i s t  i n  einem  B r i e f  an A lin e  Buszmann. Da s a g t  e r : '  " H o f f e n t l ic h  
h a s t  Du n ic h t  das G e fu h l, ic h  konne k e in e  K r i t i k  v e r t r a g e n .  Ic h  b in  
s e l b s t  k r i t i s c h  genug gegen  m ic h , denn von den v ie le n  1000 ( b i t t e  
n ic h t  la c h e n J )  G ed ich ten  und - z i g  T h e a te rs ti ic k e n  s in d  l e d i g l i c h  d ie s e  
p a a r  G e d ich te  u b r ig g e b l ie b e n  . . . "  (BN; 6 . Marz 1 9 ^ 6 ).
Schon f r i ih ,  noch a l s  O b e rs c h u le r ,  m achte e r  s e in e  e r s t e n  drama­
t i s c h e n  V ersu ch e . D re i s e i n e r  Jugenddram en s in d  uns e r h a l t e n  g e b l i e -  
b en . B o rc h e r t  s c h r e ib t  d a r iib e r  in  einem  B r ie f  an V era  M o lle r :
I c h  habe  b i s h e r  d r e i  d ra m a tis c h e  A rb e ite n  zuwege g e b ra c h t .  
M it 17 J a h re n  e in e  w uste  T ra g o d ie : ' Y o rick  d e r  N a r r ' -
m it 18 d ie  Komodie ' K a ese ' uind das Drama 1 G ra n v e l la . ' Das 
e r s t e  w ar M is t ,  v e i l  ic h  zu  ju n g  w a r , das z w e ite  w ar s t a a t s -  
f e i n d l i c h ,  d as  3 . in  3 Tagen g e s c h r ie b e n  und e b e n f a l l s  d e r  
h e u tig e n  Z e i t  c o n t r a i r  ( s i c )  g e s in n t .  I c h  gab es  a u f  und 
m achte i n  B y rik  — ohne a b e r  im In n e re n  das Drama a u fz u -  
geben (BN; J a n u a r  1 9 ^ 1 ).
( G ra n v e l la  i s t  demnaeh 1939 e n ts ta n d e n  und n i c h t  1 9 ^ 0 , w ie  B o rc h e r ts
i mWidmung an Helrauth Gm elin b e s a g t . )
^ Y o r ic k , d<jr N a rr sow ie K aese s in d  v o l l s t a n d ig  in  A lexandre  
M arius de S t e r i o ,  Les o eu v re s  de je u n e s s e  de W olfgang B o rc h e r t ( D is s ) ,  
P a r i s ,  197 2 , a b g e d ru c k t. W e ite re  H inw eise  a u f  s i e  w erden z u k u n f t ig  
m it Y und K im T ex t e r s c h e in e n  m it S e ite n a n g a b e n  aus d e r  oben g e -
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Nach dem K r ie g , im J a n u a r  1 9 ^ 7 , e n ts t a n d  in  k i i r z e s t e r  Z e i t  s e in
auch J e t z t  noch e r f o lg r e ic h e s  T h e a te r s tu c k  D rauszen  v o r  d e r  T iir , das
in  s e i n e r  e r s t e n  F assung  a l s  H o rs p ie l  k o n z ip ie r t  w ar. E r s o l i  e s  in
a c h tu n d v ie rz ig  S tunden  n ie d e r g e s c h r ie b e n  h a b e n , s a g te  Corsw andt dem
102V e r f a s s e r ,  Ruhmkorf s p ra c h  dagegen von a c h t  Tagen.
Vom S tan d p u n k t d e r  M usik und M usikausdriicke b e t r a c h t e t  s in d  d ie  
b e id e n  Jugenddram en Y o rick  und G ra n v e l la  w e n ig e r i n t e r e s s a n t , v e i l  in  
ih n en  d ie  M usik f a s t  k e in e  R o lle  s p i e l t .  In  G ra n v e l la  e r to n t  g le ic h  
am Anfang des Dramas T rom m elw irbel, d e r  den A u f t r i t t  A lbas b e g l e i t e t  
(G; S . 5 )- T rom m elw irbel e r k l i n g t  ab erm als  a l s  G ra n v e l la  s e l b s t  a u f ­
t r i t t  (G; S . 7)* B eide  w erden  von Konig P h i l ip p  in  d ie  N ie d e r la n d e  
g e s c h ic k t , um du rch  U n terd ruckung  d e r  F r e i h e i t  und des G laubens Ordnung 
in  d i e s e r  n o rd l ic h e n  P ro v in z  S p an ien s  zu  s c h a f f e n .  D er b e g le i te n d e  
T rom m elw irbel v e r l e i h t  d ie s e n  b e id e n  G e s ta l te n  den Anhauch von to d -  
b r in g e n d e r  M acht.
Am Ende des zw e iten  B ild e s  des d r i t t e n  A ktes e r t o n t  d e r  A u fru f  
d e r  n ie d e r la n d is c h e n  B evo lkerung  z u r  R e b e ll io n  gegen G ra n v e l la .  Es 
i s t  i n  Form e in e s  S p rech g esan g s  m it dem R e f ra in  " S c h la g t L arm l” D arin  
w ird  d ie  R e b e ll io n  a l s  " R e ig e n ,"  "Tanz" und "T o te n ta n z "  b e z e ic h n e t  
(G; S . 3 6 ) . Im n a c h s te n  B i ld  des Dramas s i n g t  das Volk v o r  G ra n v e lla s  
P a l a s t  e in  L ied  des W id e rs tan d es  m it dem immer w ied e rk eh ren d en  R u f: 
"H o rs t Du, G ra n v e lla .1" (G; S . 3 9 ) . Im l e t z t e n  B i ld  des Dramas t r i t t
n a n n ten  D i s s e r t a t i o n .  G ra n v e l la  — D er schw arze  K a rd in a l i s t  a l s  TS- 
K opie B estan d  des B o rc h e r t-N a c h la s s e s  d e r  S t a a t s -  und U n i v e r s i t a t s -  
b ib l i o th e k  Hamburg. H inw eise  d a r a u f  e rs c h e in e n  im T ex t a l s  G.
P eto r  Ruhmkorf, S . 133.
11?
aberm als  das Volk s in g e n d  m it W affen und F a c k e ln  a u f  und d r in g t  in  den 
P a l a s t  des K a rd in a ls  e in  (G; S . k 6 ) .
Im Y o rick  e r k l i n g t  im Ganzen d re im a l M usik. Im d r i t t e n  A ufzug, 
z w e i te r  A u f t r i t t  ( i l l ,  2) e r t o n t  e in e  A rt L a n d s k n e c h tl ie d , das von 
C lau d iu s  und s e in e n  Zechkumpsnen gesungen  w ird ,  um d ie  Stimmung d i e s e r  
rau h en  G e se lle n  w ied erzu g eb en  (Y; S . 3 3 8 -3 3 9 ) , s p a te r  in  IV , 2 s in g t  
Y o rick  s e l b s t  " ta n z e ln d  e in  t r a u r i g e s  und m onotones L ie d ,"  das a b e r  in  
e in  " v i ld e s  ra s e n d e s  L ied "  a u s a r t e t  (Y; S . 3 ^ 9 -3 5 0 ) . E r wurde von 
C lau d iu s  zu d iesem  L ied  gezw ungen, in  dem e r  s i c h  z u r  R a s e re i  s t e i g e r t  
und a l l e  Anwesenden v e r t r e i b t .  I n  V , 1 h o ren  G e r tru d  und H am let " e in  
m e la n c h o lis c h e s  B lo c k f lo te n s o lo ,"  das d e r  m it ih rem  Sohn s p ie le n d e  
Y o rick  b l a s t  (Y; S . 357 )- Z u s a tz l ic h  e r s c h e in e n  im Y o rick  noch d ie  
M u sik te rm in i "L ied "  (Y; S . 338 , 3 ^ 7 , 352) und " H e ld e n lie d "  (Y; S . U 02), 
"M usik" (Y; S . 3 5 8 ) , " v o r s p ie le n "  (Y; S . 338) und " s in g e n "  (Y; S . 338, 
3U9, 1»02), " R in g e lre ih n "  (Yj S . 350) und  "T anzchen" (Y; S . 3 ^ 7 ).
S e in  Jugenddram a K aese -  D ie Komodie d es  M enschen, das B o rc h e r t 
i n  Zusam m enarbeit m it M ackenthun 1939 g e sc h r ie b e n  hab en  s o i l ,  i s t  von 
s e i t e n s  d e r  M usik wohl das i n t e r e s s a n t e s t e  d ra m a tis c h e  Werk B o rc h e r ts .  
In  ihm e r k l i n g t  a l l e i n  sechzehnm al M usik neben  F a n fa re n k la n g e n  und 
einem  von e i n e r  K a p e lle  g e s p i e l t e n  T usch . In  einem  G esprach  am 2 k . 
A ugust 1975 in  Hamburg e r z 'a h l te  M ackenthun dem V e r fa s s e r  u b e r  s e in e  
F re u n d s c h a f t  m it B o rc h e r t und b e so n d e rs  u b e r  d ie  E n ts te h u n g  d e r  Ge- 
s c h ic h te  des Dramas K aese . E r b e s i t z t  nach  s e in e n  A ussagen d ie  
i i l t e s t e n  m a sc h in e n g esc h rie b en e n  K opien von den Dramen Y o rick  und K aese . 
M ackenthun s o l i  f u r  den te c h n is c h e n  T e i l ,  d as  S z e n a r io ,  und B o rc h e r t 
f u r  d ie  l i t o r a r i c c h e  A usfiilirung dot; ICaeso v e r a n tw o r t l ic h  gew esen s e in .
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Zwei A sp e k te , d ie  f u r  d ie  Komodie K aese s e h r  w ic h t ig  e r s c h e in e n ,  
s o l l e n  e r s t  b e le u c h te t  w e rd en , ehe d ie  Komodie s e l b s t  von s e i t e n s  d e r  
M usik b e sp ro ch e n  w ird . E r s t e n s , G u s ta f  G rundgens1 V e r h a l tn is  z u r  
M usik und E in f lu s z  a u f  B o r c h e r t ,  und z w e i te n s , d ie  E n ts te h u n g  des 
s t a a t s f e i n d l i c h e n  Buhnenw erkes K aese . S tre n g  genommen geh o ren  b e id e  
A spek te  zusammen und w erden d e sh a lb  a l s  Ganzes b e h a n d e l t .
B o rc h e r ts  G rundgensvereh rung  g e h t  a u f  d ie  J a h r e  1935 -  36 zu riick . 
D ies w urde sow ohl von Corsw andt a l s  auch von M ackenthun b e s t a t i g t . 103 
Z ur M usik h a t t e  Grundgens schon  fr iih  V erb in d u n g , da  s e in e  M u tte r  e in e  
w u nderbare  S a n g e r in  w a r. " S in g e n , das t a t  ic h  f u r c h tb a r  g e r n e ,  und 
h o r te  i c h  f u r c h tb a r  g e r n e . A l s  Ju n g e  k o n n te  e r  a l l e  B rahm s-, 
Schumann- und S c h u b e r t l i e d e r  s in g e n  und h a t t e  s o g a r  A m b itio n en , 
K a p e l lm e is te r  zu w e r d e n . S e i n e  V o r lie b e  g a i t  M o zart.
E r s a g te  1961 in  einem  G esprach  m it D r. C u r je l  u b e r  s e in e  E r fo lg e  
an d e r  K ro l lo p e r :  . . a l l e s ,  was m it M ozart zu tu n  h a t t e ,  t r i f f t
m ich a ls o  m i t te n  in s  H e rz ."  Im Dezember 1938 i n s z e n i e r t e  G rundgens 
an d e r  S ta a t s o p e r  d ie  Z a u b e r f lo te . D ie se  A uffuhrung  h e b t A lf r e d  Miihr 
b e so n d e rs  h e rv o r  und s a g t  d a riib e r u n te r  anderem :
M ozarts  m u s ik a l is c h e r  G e is t  e rw eck te  in  G rundgens' M u s ik a li-  
t a t  d ie  d a r s t e l l e r i s c h e n  G ese tz e  d e r  M elodie . . . man kann 
e s  n i c h t  n u r  b e o b a c h te n , man h a t  e s  e r le b e n  k o n n en , w ie 
Grundgens aus v e r s t e i f t e n  O p em san g em  s c h a u s p ie le r i s c h e
C orsw andt: G esp rach  m it dem V e r f a s s e r ,  1+. J u l i  1975.
M ackenthun: G esprach  m it dem V e r f a s s e r ,  2k.  A ugust 1975*
G u s ta f  G ru n d g en s, S . 159*
105 E b d a . , S . 158 .
106 E b d a . , S . 160 .
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107P e r s o n l ic h k e i te n  e n tw ic k e l t .
In w ie fe m  i s t  d ie s e  V o r lie b e  Grundgens 1 f u r  d ie  M usik und Oper
von W ic h t ig k e i t  f u r  B o rc h e r t  und b e so n d e rs  f u r  s e in  S c h a u s p ie l  K aese?
Das b e k a n n te  L u s t s p ie l  P a u l A pels  Hans S o n n e n s to sz e rs  H o l le n f a h r t  von
1911 w urde von Grundgens neu  b e a r b e i t e t  und 1936 von ihm im S c h a u s p ie l -
10 8haus am Gendarm enmarkt i n s z e n i e r t .  D ie se s  A p e l 's c h e  T rau m sp ie l i s t
e in e s  d e r  b e id e n  V o rb i ld e r  des K a e se , l a u t  M ackenthun. Das a n d e re
i s t  das H y ste r ien d ram a  D ie T ra g o d ie  des Menschen von l 8 6 l  des Ungarn
Im re M adach, s a g te  e r .  M it "se inem " S o n n e n s to sz e r  h a t  G rundgens "zum
e r s t e n  Mai e in e n  k i in s t le r i s c h e n  S t i l  v e r w i r k l i c h t , d e r  du rch  s e in e
S y n th e se  a l l e r  k i in s t l e r i s c h e n  und te c h n is c h e n  M i t t e l  des T h e a te r s  e in e
fru h e  A uspragung j e n e r  Form d es  T h e a te r s  d a r s t e l l t ,  d ie  w ir  h e u te
( 1 9 6 7 ) a l s  M u sica l kennen."^*®  D ie se  N eu b ea rb e itu n g  m it d e r  M usik des
111K om ponisten Mark L o th a r  g e la n g te  1939 z u r  A uffiih rung  im D eu tschen  
V o lk s th e a te r  in  H am burg-A ltona u n te r  d e r  R eg ie  von Hanns K onig. D ies 
i s t  d as  T h e a te r ,  das B o rc h e r t  und M ackenthun je d e  Woche b e s u c h te n .
107 A lf r e d  Miihr, G roszes T h e a te r  -  Begegnungen m it  G u s ta f  
G rundgens ( B e r l i n ,  1 9 5 2 ) , S . 1 3 8 , 139-
108 G u s ta f  G rundgens, S . 166 .
G esprach  m it dem V e r f a s s e r ,  2k.  A ugust 1975
G u s ta f  G rundgens, S . 166 .
'1'11 Mark L o th a r ,  Kom ponist und L e i t e r  des M usikwesens am P r e u s z i -  
sch en  S t a a t s t h e a t e r  am Gendarm enm arkt h a t t e  Hans M iil le r -S c h lo s s e r s  
S c h n e id e r  W ibbel v e r to n t .  D ie U rau ffu h ru n g  d i e s e r  O per am 1 2 . Mai 
1938 in  d e r  S ta a ts o p e r  U n te r  den L inden  i n s z e n i e r t e  G u s ta f  G rundgens. 
Mark L o th a r  k o m p o n ie rte  d ie  Buhnenm usik f u r  z a h l r e ic h e  In s z e n ie ru n g e n  
von G u s ta f  G rundgens, u . a .  v e r to n te  e r  d ie  M e p h is to l ie d e r  in  F a u s t .
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112D ort sail B o rc h e r t  w a h rs c h e in l ic h  den S o n n e n s t5 s z e r . Im s e lb c n  J a h r
e n ts t a n d  d e r  K a ese , i n s p i r i e r t  d u rch  den G rundgens S o n n e n s to s z e r .
Der T i t e l  T rag o d ie  d e s  M enschen e r s c h e in t  in  um gew andelter Form
i n  B o rc h e r ts  D rs m a t i te l  K aese -  D ie Komodie des M enschen. In  d i e s e r
u n g a r is c h e n  F a u s td ic h tu n g , in  d e r  d e r  U n te rg an g  d e r  M enschheit i n  e l f
S ta t io n e n  von dem A gypten des A lte r tu m s  b i s  in  d ie  moderne Z e i t  des
W eltrau m flu g es  g e z e ig t  w i r d ,  i s t  das b u h n e n te c h n isc h e  M i t t e l  des T ra u -
m es, w ie auch b e i  A pels S o n n en sto s  z e r , von Madach s e h r  w irk u n g s v o ll
1 1  o
angew endet w orden . J
In  m ehreren  A spek ten  haben  b e id e  Dramen, D ie T rag o d ie  des Menschen 
und Hans S o n n en sto s  z e r s  H o l l e n f a h r t , sow ie d e r  G ru n d g en sfilm  Tanz a u f  
dem V u lk an , zum K aese b e ig e t r a g e n .  Zum B e i s p ie l  w ird  d ie  Id e e  d e r  
F ra n z o s isc h e n  R e v o lu tio n  im K aese d u rch  das A u f t r e te n  N apoleons und 
das A b sp ie le n  d e r  " M a r s e i l l a i s e "  h e rau fb esch w o ren  (K; S . ^ 9 7 ) . Kurz 
v o r  d e r  D antonszene in  Madachs T rag o d ie  h o r t  d e r  Astronom  K e p le r  a l s  
"L ie d  d e r  Z u k u n ft"  e b e n f a l l s  d ie  f r a n z o s is c h e  N a tio n a lh y m n e .
Der K aese -  D ie Komodie des Menschen w ar von b e id e n ,  B o rc h e r t  und 
M ackenthun, a l s  " e in e  A rt M u sica l"  g e p la n t .  Dem V e r f a s s e r  e r z a h l t e  
M ackenthun a u c h , d asz  e in e  v i e r  o d e r  f i in f  Mann Kombo, k e in  O r c h e s te r ,  
d ie  m u s ik a lis c h e  B e g le i tu n g  s p ie l e n  s o l l t e .  A ls In s tru m e n t n a n n te  e r
112 g in g en  je d e  Woche d r e i -  b i s  fu n fm a l in s  T h e a te r ,"
s a g te  M ackenthun dem V e r f a s s e r  am 2b.  A ugust 1975-
Corswandt s c h r ie b  je d o ch  an den V e r f a s s e r  (BV; 7 . Dezember 
1 9 7 5 ) , d asz  B re c h ts  D re ig ro sc h e n o p e r  d e r  H a u p tan la sz  zu dem K aese g e -  
w esen s e i .  E r und B o rc h e r t w aren  von dera Aufbau und den Songs d ie s e s  
Biihnenwerkes s e h r  b e e in d ru c k t  gew esen . E in  F reund  b e i d e r ,  K laus Biih- 
r i n g ,  h a t t e  d ie  Songs a u f  S c h a l lp l a t t e n  b e s e s s e n .
1-1** Im re M adach, T rag o d ie  d es  Menschen (B u d a p es t: C o rv in a
V e r la g , 1 9 6 7 ), S . 1.U8.
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K la v ie r ,  B a sz , S ch lag zeu g  und Saxophon.
Da d e r  K aese s t a r k e  z e i t k r i t i s c h e  Tendenzen h a t t e , e rk l in g e n  in  
ihm neben  s e lb s tg e s c h r ie b e n e n  L ie d e ra  und Tanzen auch neue S c h la g e r  
und b e k an n te  L ie d e r  d e r  d am alig en  Z e i t .  G le ic h  nach  dem P ro lo g  e r to n t  
" d e r  n e u e s te  S c h la g e r ."  Im V o rs p ie l  s i n g t  M e ie r , d ie  H au p tp e rso n , den 
dam als s e h r  b e k an n te n  F i lm s c h la g e r  "Das kann doch e in e n  Seemann n ic h t  
e r s c h u t t e r n  . . ."  (K; S . U2 8 ) , d e r  i n  den l e t z t e n  K rieg s ,Jah ren  dann 
auch von den N azis  a l s  D u r c h h a l te l ie d  s e h r  o f t  im Rundfunk g e s p i e l t  
w urde. D ie s e r  S c h la g e r ,  sow ie d ie  b e k a n n te  P o lk a  "Rosam unde," d ie  
M eiers Sohn W il l i  anstim m t (K; S . UUo), s o l l t e  dazu  b e i t r a g e n ,  d ie  
F a m ilie  M eier a l s  d e u tsc h e  S p ie s z e r  zu z e ig e n . Rosamunde h e i s z t  auch 
e in e  N ic h te  M eiers  in  dem S tu c k . M it d iesem  Namen w o ll te n  d ie  A u to ren  
s i e  a l s  e in e  " pum m elige b lo n d e ,  b e so n d e rs  dumme Puppe" c h a r a k t e r i -  
s i e r e n . 11^ W e ite r  e r l a u t e r t  M ackenthun, "Das G an g ig ste  und D o o fs te  
s o l l t e  g e b ra c h t w e rd e n ,"  um das n ie d e r e  K u ltu m iv e a u  d e r  N azi z e i t  zu 
z e ig e n . A ndere H inw eise  a u f  S c h la g e r  und S c h la g e rs a n g e r  s in d  das E r -  
wahnen von Z arah  L ean d er und H einz Riihmann (K; S . h22)  sow ie Hans 
A lb e rs  (K; S . b20)  und d ie  Bemerkung Rosamundes: " S o 'n  W esten tasch en
b e i  am i.'" (K; S . UUo). L e tz te r e s  d i i r f te  a u f  den W il l i  F r i t s c h  F ilm  
B e l Ami von 1938 m it dem S c h la g e r  "Du h a s t  G liick b e i  den F r a u 'n ,  b e i  
am i" z u ru c k zu fu h ren  s e i n .  T e ilw e is e  a b g e a n d e r te  Z e ile n  von dam als 
b e k an n te n  S c h la g e rn  und L ie d e m  s in d  von B o rc h e r t  s i c h e r  bew uszt an 
m ehreren  S t e l l e n  d ie s e s  S tu c k e s  e in g e f lo c h te n  w orden , um d ie  G e s e l l -  
s c h a f t ,  d ie  es  c h a r a k t e r i s i e r e n  s o l l t e ,  a l s  F a rc e  m it t e i l w e i s e  g e i s t -
G un ther M ackenthun: G esprach  m it dem V e r f a s s e r ,  2h.  A ugust
1975.
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losem  G erede b lo s z z u s t e l l e n  (K; S . 1+23, 1+58, l»6 l, 5 2 0 ).
I n t e r e s s a n t  i n  d iesem  Zusammenhang i s t  das L ied  "H a llo  B ab y ,"  das 
t e i l w e i s e ,  l a u t  M ackenthun, a u f  e in e n  G riin d g e n s film te x t um 1935 z u -  
riickgehen  s o l i .  Der T ex t b e i  B o rc h e r t  l a u t e t :
H a llo  Baby 
D ie P a ss io n e n  
von M ill io n e n
b e s te h e n  m e is te n s  n u r  aus K a ese ,
J a  K aese.
H a llo  B aby, w ir  e s s e n  e in e n  Kaese 
Komm m it , my d e a r , komm m it I
B ei einem  K aese w o lle n  w ir  uns h e im lic h  k u s se n . 
Du, d u , d u ,
Gib m ir  e in e n  S iiszen!
Oh, o h , H a llo !
L i e b l in g ,  du r i e c h s t  so  n ach  K aese.
Kiisz m ich a u f  d ie  S t i m .
S o n s t kommt d i e s e r  K aese in s  G eh irn !
Oh, o h , H a llo !
My Baby!
Siisze M elodie  -
K iisz, k iisz  und l i e b e  m ich!
J a ,  i c h  e r lo s e  d ic h  vom K aese 
So k iisz  m ich d o c h , o h , o h , h a l lo !
So l i e b  m ich d o c h , o h , o h , h a l l o  
Oh, o h , oh! (K; S . 1+58)
"D ie P a s s io n e n  von M ill io n e n "  k o n n te  d u rch au s a u f  den S c h la g e r  " Ic h  
b ra u c h e  k e in e  M ill io n e n "  zu riick zu fu h ren  s e i n ,  den B o rc h e r t  i n  ab g e - 
w a n d e lte r  Form i n  einem  B r ie f  an V era  M o lle r  vom J a n u a r  19*+1 z i t i e r t  
(BN). "Komm m i t ,  my d e a r ,  komm m it"  h o r t  s i c h  auch  w ie e in e  Z e i le  
aus einem  S c h la g e r  a n . B o rc h e r t  v e rw en d e t im K aese den zw eim aligen  
R uf: "Komm m it ! "  ab e rm a ls  in  d e r  W a lp u rg isn a c h tsz e n e  a u f  dem B rocken
(K; S . 1+77, 1+78), d ie  G oethes F a u s t nachem pfunden s e in  s o i l ,  l a u t  
M ackenthun. D ie Z e i l e :  "B ei einem  K aese w o lle n  w ir  uns h e im lic h
k u sse n "  k l i n g t  s e h r  w ie e in e  s c h n u lz e n h a f te  S c h l a g e r z e i l e , in  d e r  
"einem  K aese" duroli M ondschein e r s e t z t  w erden k o n n te . "Du, d u , d u !"
118
i s t  d ie  A n fa n g sz e ile  e in e s  denials b e k a n n te n  S c h la g e r s .  D ie Z e i le  "Gib 
m ir  b i t t e  e in e n  S iiszen" i s t  so  ohne Jed e  V erb indung  zum T ex t des L ie d e s , 
d asz  s i e  auch e in e  b e k a n n te  S c h la g e r z e i le  s e in  k o n n te . In  a h n lic h e n  
Zusammenhang e r s c h e in e n  dem V e r f a s s e r  d ie  Z e i le n :  "My Baby! /  S iisze
M elod ie  /  K iisz, k iisz  und l i e b e  m ic h i"  Auch s i e  k o n n te n  dam als b e ­
k a n n ten  S c h la g e r te x te n  entnommen s e in .
K a t ja  und W o lf f , d ie  d ie s e s  L ie d  " H a llo  Baby" z u e in a n d e r  s in g e n ,  
haben  mehr e in  F reunds c h a f t s v e r h a l tn i s  , a l s  L ieb e  f u r e in a n d e r .  Das 
e n t k r a f t i g t  den I n h a l t  d ie s e s  L ied e s  und l a s z t  m ehr das G efuh l d e r  
V e rsp o ttu n g  und des L u stig -m ach en s  u b e r  d ie  S c h la g e r  d e r  Z e i t  aufkommen.
Am Anfang des I I .  A k tes l a s z t  B o rc h e r t  d ie  T a n z e r in  V ik to r i a ,  
d ie  "u n g ed u ld ig  w ie  e in  K ind" i s t ,  "wo b l e i b t  denn n u r  d e r  b o se  W olf" 
sagen  (K; S . U 6 l) , was s e h r  s t a r k  a u f  den Anfang des b e k a n n te n  K in d e r-  
l i e d e s  "Wer f i i r c h t e t  s i c h  vorm b o sen  W olf" h i n d e u t e t . V ik to r ia s  
k in d l ic h e  V e r s p i e l t h e i t  m it dem Leben und d e r  L ieb e  zu W o lff s o l i  d a -  
m it a u sg e d ru c k t w erden . E ine  a h n lic h e  V e ra rb e itu n g  e in e s  K in d e r l ie d e s  
i s t  i n  dem "Tanz d e r  K aese" zu e n td e c k e n . D er Tanz s c h l i e s z t  m it dem 
l e t z t e n  R e f ra in :
Bumm, btunm, bumm!
Der K aese r o l l t  herum!
R o l l ,  K a ese , r o l l !
R o l l ,  r o l l ,  r o l l !  (K; S . U31)
Die Form d e r  e r s t e n  b e id e n  Z e i le n  e r in n e m  an das K in d e r l ie d  "Summ, 
summ, summ, /  B ienchen  summ h eru m ."  Auch k o n n te  zu d e r  Z e i le  " R o l l ,  
K a ese , r o l l ! "  das K in d e r l ie d  " S c h la f ,  K in d ch en , s c h la f "  a n im ie r t  h ab en . 
Die A n fa n g sz e ile  des b ek an n ten  V o lk s l ie d w a lz e r s  " F re u t  euch  doa Lebenn" 
e r s c h e in t  ajn Knde d e r  Komodie, a l s  B o rc h e r t  W o lff m it den W orten:
"M enschen, so  f r e u t  euch  des L ebens.'"  (K; S . 520) d as  S tu c k  beenden 
l a s z t ,  E r h a t  d ie s e s  L ied  auch  s e h r  w irk u n g s v o ll  in  s e in e r  P r o s a a r b e i t  
D ie la n g e  la n g e  S t r a s z e  la n g  v e r a r b e i t e t  (GW; S . 2 60 - 2 6 3 ) .  A h n lich  
i s t  auch von B o rc h e r t d ie  A n fa n g s z e ile  des b e k an n te n  T r in k l ie d e s  " B ie r  
h e r !  B ie r  h e r ! "  in  e in e  T e x t s t e l l e ,  d ie  M eier s p r i c h t ,  e in g esch o b en  
worden (K; S . U 55), was e in e  w e i te r e  K r i t i k  an d e r  k le in b u r g e r l i c h e n  
d e u tsc h e n  G e s e l l s c h a f t  i s t .
E in  w e i te r e s  Z e i t k o l o r i t  s in d  d ie  F a n fa re n ,  d ie  im I I .  Akt e r -  
k l in g e n  (K; S. k65 ) .  S ie  s o l l e n  an d ie  F an fa re n zu g e  d e r  H i t le r ju g e n d  
e r in n e m  und i n  d e r  Komodie d ie  V e r a c h t l i c h k e i t  M eie rs  d a r s t e l l e n . ^ ^
D ie wohl am s t a r k s  t e n  a u sg e d ru c k te  K r i t i k  an dem N azi reg im e in  dem
S tu ck  e r s c h e in t  i n  dem "Tanz d e r  R o b o te r"  (K; S . U6 0 ) ,  H ie r  t r e t e n
e c k ig e  B lechm enschen m it  k u rz e n  Rockchen a u f ,  d ie  M eier h e l f e n  s o l l e n ,
H e rr  d e r  W elt zu  w erd en . U rs p ru n g lic h  w aren  s i e  s o g a r  von dem E r -
f i n d e r  A c tu a r iu s  a l s  h a lb  M aschine oben und h a lb  tfe ib  u n te n  g e p la n t ,
"ohne G e is t  n u r  B lech  und F le is c h "  (K; S . U5 5 ) .  M ackenthun s a g te  d a -
z u , " s i e  s o l l t e n  d ie  SS d a r s t e l l e n , "  d u rch  s i e  " s o l l t e  d ie  t o t a l e
117H im lo s ig k e i t  d e r  SS g e z e ig t  w e rd e n ."  Der "Tanz d e r  R o b o te r"  
e n d e t m it den Z e i le n  "T ak , t a k ,  t a k  (d en  P aradem arsch  a n d e u te n d ) , /
W ir s in d  d ie  neue Z e i t  /  aus F le i s c h  und S ta h l  und v o l l e r  B lo d ig k e i t"  
(K; S . U6 0 ) .  B o rc h e r t h a t  d ie  Id e e  d es  R oboterm enschen d e r  N a z iz e i t  
in  seinem  Drama D rauszen  v o r d e r  T u r w ie d e r  zum A usdruck  g e b r a c h t .  
Beckmann e r z a h l t  dem Madchen iib e r s e in e  G a sm a s k e n b r i l le , "m it d ie s e n  
g rau en  B le c h ra n d e rn  urn das G la s . Und dann d ie s e  g ra u e n  B an d e r, d ie
G unther M ackenthun: G esprach  m it dem V e r f a s s e r ,  2 U. Aug. 1975
117 Ebda.
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man urn d ie  Ohren machen m usz. Und d ie s e s  g ra u e  Band q u e r  ub«.*r d ie  
NaseJ Man k r i e g t  so  e in  g ra u e s  U n ifo rm sg e s ic h t davon. So e in  b le c h e r -  
n e s  R o b o te rg e s ic h t"  (GWj S . 1 1 3 ).
Neben d ie s e n  B e i s p ie l e n ,  d ie  v e r u r t e i l e n  und das k i in s t l e r i s c h e  
imd e th i s c h e  N iveau  d e r  3 0 g er J a h r e  von n e g a t iv e r  S e i t e  h e r  z e ig e n , b e -  
f in d e n  s ic h  in  d iesem  Jugendw erk B o rc h e r ts  v i e l e  p o s i t i v e  A s p 'k t ’’ in  
Bezug a u f  d ie  M usik und den T anz . H a ra ld  K re u tz b e rg , d e sse n  A u sd ru ck s- 
ta n z  B o rc h e r t f a s z i n i e r t e ,  w ird  neben G re ta  Garbo und G u s ta f  Griindgens 
a l s  G enie g en an n t (K; S . U3U). D ie A u sd ru c k sk ra f t des k u n s t le r i s c h e n  
T anzes l a s z t  B o rc h e r t s e in e n  E g o -C h a ra k te r  W o lff m it fo lg e n d e n  W orten 
b e s c h re ib e n :  " I h r  ( d e r  T a n z e r in  V ik to r i a )  Tanz i s t  e in  f e in e s  Schw in-
gen d e r  S e e le ,  e in  Traum . . . Beim Manne dagegen i s t  d e r  Tanz g e i s t -  
gew ordener L e ib "  (K; S . k k k ) . Im s e lb e n  Zuge v e r u r t e i l t  e r  den Ge- 
s e l l s c h a f t s t a n z  a l s  "dumm und u n s in n ig ,"  e r  s e i  e in e  M aske, h i n t e r  d e r  
s ic h  n i e d r i g s t e r  S in n esg en u sz  v e r b i r g t .  M ackenthun s c h ie n  s i c h  zu  
e r i n n e m ,  d asz  B o rc h e r t  s ic h  v o r  dem a llg e m e in e n  G e s e l l s c h a f t s ta n z  
s c h e u te , obwohl b e id e  o f t  zum F u n fu h r te e  g in g e n . A h n lich es  b e s t a t i g t e  
auch  C o rsv an d t.
Im d r i t t e n  Akt d e r  Komodie s p r i c h t  W o lff e in e n  M onolog, in  dem 
e r  s e in e n  G lauben "an d ie  Macht und H e r r s c h a f t  des G e i s t e s ,"  sow ie 
den an " d ie  Macht d e r  S c h o n h e it und K unst"  (K; S . 505) b e k u n d e t.
E r p r e i s z t  d ie  G roszen  d e r  W e l t l i t e r a t u r  und K unst an und s c h l i e s z t  
m it dem "G enius u n s e r e r  Z e i t ,  G u s ta f  G riindgens,"  d e sse n  t a n z e r i s c h e  
Dam onie, K unst d e r  G ebarde und Macht d es  g esp ro ch en en  W ortes"  e r  
p r e i s t  (K; S . 5 0 6 ). A h n lich e  Id e e n  d r iic k t B o rc h e r t  i n  dem B r ie f  an 
V era  M o lle r  iib e r d a s  K re u tz b e rg -K o n ze rt a u s . E r n a n n te  ih n  d a r in  e in e n  
d e r  "ganz G roszen  in  d e r  W e lt ,"  " e in e  A rt G ott-D am on. 11 E r s p r i c h t
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von K re u tz b e rg s  "G rosze d e r  G eb ard e , von seinem  a p o k a ly p t is c h -d u n k e l  
und f e i e r l i c h e n  A u fru h r des G e h e im n isv o lle n , s e i n e r  gedam pften  Ge- 
f i ih ls e x p re s s io n ;  s e in  Tanz s e i  e in e  g e ta n z te  V is io n ,  fo rm v o lle n d e t 
g e b a l l t "  (BN; J a n u a r  1 9 ^ 1 ).
Neben d ie se n  b e id e n  I d o le n ,  Griindgens und K re u tz b e rg , d ie  B o rc h e r t 
und s e in  F re u n d e s k re is  dam als s e h r  v e r e h r t e ,  w ird  in  dem K aese auch 
d ie  F ra n z o s is c h e  R e v o lu tio n  v e r h e r r l i c h t . N ic h t n u r ,  d a sz  d ie  "Mar­
s e i l l a i s e "  g e s p i e l t  w i r d ,  N apoleon t r i t t  p e rs o n lic h . a u f  und u n te r h a l t  
s i c h  m it W o lff iib e r s e in e  Id e e  d e r  Neuordnung d e r  W e lt. Der b e k an n te  
F ilm -S ong  "D ie N acht i s t  n i c h t  a l l e i n  zum S c h la fe n  da" aus dem Griind- 
g e n s-F ilm  Tanz a u f  dem V u lk an , d e r  d ie  R e v o lu tio n  von 1830 u n te r  d e r  
Fuhrung des D ebureau z e i g t e ,  e r k l i n g t  m it  G esang , nachdem  auch G oethe 
s e l b s t  i n  E rsc h e in u n g  g e t r e t e n  w a r , urn W o lff p e r s o n l ic h  a l s  R e t t e r  d e r  
M enschheit v o r  dem a l l e s  v e m ic h te n d e n  K aese a u s z u ru fe n .
D ie M usikvorkom m nisse im K aese u n te r s t r e i c h e n  demnach n i c h t  n u r 
das G ew ohnliche und N ie d e re ,  so n d e rn  d ie n e n  auch den I d e a le n  d e r  F r e i -  
h e i t  und K u n st. Z u s a tz l ic h  w erden von K a t j a ,  dem M o d e ll, und W olff 
G u n th e r, dem G en ie , m eh re re  L ie d e r  g e su n g e n , d ie  s t a r k  an das Chanson 
a n k lin g e n , e i n e r  K u n stfo rm , d ie  auch  Griindgens g e m  a u f  d e r  Buhne 
o d e r  im F ilm  v o r t r u g .  In  ih n e n  z e ig t  B o rc h e r t  s e in e  Z e i t k r i t i k ,  s e in e  
A u ssa g e fre u d e , s e in e n  Ju x  und s e in e  L ieb e  z u r  p e r s o n l ic h e n  F r e i h e i t  
(K; S . ^ 5 1 , ^ 5 8 , U60, 1*82). Im ju g e n d lic h e n  U berschw ang e rh e b t  e r  das 
G e n ie , s i c h  s e l b s t ,  lib e r  d ie  e x i s t i e r e n d e  G e s e lls c h a f ts o rd n u n g  d e r  
b r e i t e n  M asse; A nklange an d ie  L i t e r a t u r  d es  S turm  und D rang , an 
S h ak esp ea re  und Georg B uchners D anton s in d  d e u t l i c h  v o rh a n d e n , w ie in  
W o lffs  A u ssp ru ch , den e r  S h a k e sp e a re s  H am let entnommen h a t ,  l e i c h t  
f e s t z u s t e l l e n  i s t :  "D ie Z e i t  i s t  aus dem G e le n k e , wehe dem, d e r  dazu
122
g eboren  w a rd , s i e  w ie d e r  e in z u re n k e n "  (K; S . 1*93).
F u r d ie  s e lb s tg e s c h r ie b e n e n  L ie d e r  im K aese h a t  B o rc h e r t  k e in e  
m u s ik a lis c h e  U nterm alung an g eg eb en , e s  d a r f  angenommen w erd en , d a sz  
ihm e in e  a h n lic h e  m u s ik a lis c h e  B e g le i tu n g ,  w ie  e r  s i e  von k a b a r e t t i s t i -  
sch en  D a rb ie tu n g en  im " B ro n z e k e lle r"  k a n n te ,  vo rg esch w eb t h a t .  Die 
M usik , d ie  a l l e i n  ach tzeh n m al im K aese e r k l i n g t ,  i s t  a l s  e in  w ic h t ig e r  
B e s ta n d te i l  d i e s e r  Komodie bew usz t von B o rc h e r t  und M ackenthun e i n -  
g e s e t z t  w orden , R ic h e r  um d ie s e s  S tu c k  m ehr a l s  l u s t i g e  l e i c h t e  K ost 
e r s c h e in e n  zu l a s s e n  und u b e r  d ie  s t a r k e  K r i t i k  an d e r  N a z iz e i t  h i n -  
w eg zu tau sch en . A h n lic h e s , doch w e s e n t l ic h  g e s c h ic k t e r ,  g e la n g  m it dem 
G rundgen-F ilm  Tanz a u f  dem V u lk an .
D rauszen  v o r  d e r  T u r , das e in z ig e  in  B o rc h e r ts  Gesamtwerk a u fg e -  
nommene Drama, b i e t e t  vom M u s ik a lis c h e n  h e r  w e s e n t l ic h  w e n ig e r a l s  d e r  
K aese . D rauszen  v o r  d e r  T u r i s t  i n  e i n e r  Z e i t  e n ts ta n d e n ,  Ende 191*6, 
a l s  B o rc h e r t  d ie  k n ap p e , d i r e k t e  A ussageform  i n  s e i n e r  P ro sa  s e h r  
w irk u n g s v o ll  an w an d te , und a l s  in  s e in e n  Werken d ie  N ote d e r  b e t r o -  
genen  Ju g en d  a l l e  a n d e ren  Problem e u b e r s c h a t t e t e n .  Das g e sp ro ch en e  
Wort wurde das Medium B o r c h e r ts ,  m u s ik a lis c h e  U nterm alung und v i s u e l l e  
H i l f s m i t t e l  t r a t e n  ganz in  den H in te rg ru n d .
M elodien e r to n e n  n u r zw eim al, wovon das e in e  M ai, a l s  Beckmann 
und d e r  O b e rs t d ie  M elodie  d e r  " A lte n  Kameraden" summen (GW; S. 1 2 3 ) ,  
n u r e in  Z u sa tz  i s t ,  um d ie  momentane Stimmung Beckmanns zu u n te rm a le n . 
Z u s a tz l ic h  i s t  d i e s e r  M arsch e in e  K r i t i k  an dem p re u s z is c h e n  M il i ­
t a r i s m s ,  da  e r  im Zusammenhang m it d r e i  a n d e ren  t r a d i t i o n e l l e n  M i l i -  
ta rm 'a rsch en  g en an n t w ird  (GW; S . 1 2 3 ) .
Das Xylophon e r h a l t  b e i  B o rc h e r t i n  D rauszen  v o r  d e r  T ur e in e  
S o n d e r s te l lu n g ;  k e in  a n d e re s  In s tru m e n t w ird  s o n s t  d a r in  n a m e n tlic h
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e rw ah n t. Es i s t  nach  B o rc h e r ts  R eg ieanw eisungen  auch das e in z ig e ,
d e ssen  M usik in  dem S tu c k  e r k l i n g t  (GW; S. 13U ), n am lich  a l s  Beckmann
dem K a h a r e t td i r e k to r  s e in e  V e rs io n  d e r  " ta p f e r e n  k le in e n  S o ld a te n f ra u "
a l s  P a ro d ie  e in e s  d e r  'u b e l s t e n  D u rc h h a l te l i e d e r  d e r  N a z i z e i t ' v o r -
s i n g t .  D ie Wahl d ie s e s  In s tru m e n te s  a l s  B e g le itm u s ik  d u r f t e  k e in  Zu-
f a l l  s e i n ,  da e r  d iesem  In s tru m e n t in  d e r  v o rh e rg eh en d en  Szene zw ischen
Beckmann und dem O b e rs t e in e  so  g ro sz e  W ic h t ig k e i t  z u s c h r e ib t .  H ie r
e r z a h l t  Beckmann s e in e n  Traum von einem  f e t t e n ,  b lu t i g e n  G e n e ra l, d e r
m it h sn d g ra n a te n a h n lic h e n  A rm pro thesen  a u f  einem  R iesen x y lo p h o n  aus
v ie l e n  ta u s e n d  M enschenknochen p re u s z is c h e  M arsche s p i e l t .  D ie se r
g ra u e n e rre g e n d e  M usiker w ird  von B o rc h e r t s p a t e r  a l s  d e r  Tod s e l b s t
b e z e ic h n e t  (GW; S . 1 5 1 ) ,  a u f  dem S c h la c h t f e ld  e r s c h e in t  e r  a b e r  a l s
k a m p fe rp ro b te r  G e n e ra l ,  dem o f t  das Leben T au sen d e r n i c h t  mehr b e -
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d e u t e t , Eils e in e  k u rz e  U b e rle g u n g , um d ie  v e r l i e r e n d e  S c h la c h t n u r  um 
k u rz e  Z e i t  zu  v e r la n g e m ,  v ie  es  B o rc h e r t i n  d e r  5- E p iso d e  in  s e in e n  
L e seb u c h g e sc h ic h ten  e in d r in g l i c h  c h a r a k t e r i s i e r t  (GW; S . 3 1 6 ).
A ls Grund f u r  d ie  Wahl deB X ylophons in  D raus zen v o r  d e r  T ur 
k o n n te  neben  dem X y lo p h o n sp ie le r  K u rt E n g e l d ie  neue  Swingm usik des 
Benny Goodman O rc h e s te rs  und Einderer a m e r ik a n is c h e r  Bands g e l t e n ,  d ie  
nach  dem K rie g  iib e r d ie  e n g lis c h e n  und am erik an isc h en  S o ld a te n s e n d e r  
a u s g e s t r a h l t  w urde . Der g ro sz e  V ib raphon  V ir tu o s e  L io n e l Hampton wetr 
s e i t  1936 b i s  19^0 neben Teddy W ilson  und Gene K ru p a , e in  T e i l  des 
beriihm ten  Benny Goodman Q u a r t e t t s ,  das b e k a n n te  Jazznummern w ie 
"A v a lo n ,"  "The man I  l o v e ,"  " I  g o t rhythm " und "S to m p in ’ a t  th e  Savoy" 
s p i e l t e .  Auch d e u tsc h e  S e n d e r , w ie  zum B e i s p ie l  d e r  NWDR (N o rd w est- 
d e u ts c h e r  R u ndfunk), b r a c h te n  nach  dem Z w eiten  W e ltk r ie g  so g en an n te  
S w in g -S e ss io n s , Sendungen, in  denen d ie s e  neue M usik aus den USA
12U
e r k l a r t  w urde.
Auch e r z a h l t e  C o rsw an d t, daaz  e r  s e l b s t  S c h a l lp l a t t e n  m it  j a z z -
v e rw a n d te r  M usik b e s a s z ,  a u f  denen K l a r i n e t t e  und Xylophon a l s  S o lo -
in s tru m e n te  h e r v o r t r a t e n .  D iese  P l a t t e n  v u rd e n  auch  von B o rc h e r t o f t
a n g e h o r t . Das M usikstam m ensem ble des " B ro n z e k e l le r "  i n  Hamburg, s o l i
l i f tauch e in  Xylophon a l s  S o lo in s tru m e n t g e h ab t h a b en . xo B o rc h e r t h a t  
a u f  je d e n  F a l l  Xylophonm usik g e h o r t ,  und s i e  d u r f t e ,  b e so n d e rs  nach  
1 9 ^ 5 , s ta r k e n  E in d ru ck  a u f  ih n  gem acht h ab en .
In  d e r  K u rz g e sc h ic h te  Mein b l e i c h e r  B ru d e r w ird  das Xylophon ini ' " 1 — —— —
a h n l ic h e r  W eise w ie in  D rauszen  v o r d e r  T u r e rw a h n t. Dem L e u tn a n t ,  d e r  
wegen e in e s  A u g en lid n e rv s  von U n t e r o f f i z i e r  H e l le r  o f t  g e a r g e r t  w u rd e , 
w i r f t  H e l le r  d ie  Bemerkung an den K opf: "A uf I h r e n  R ippen kann  man j a
Xylophon s p i e l e n .  Deis i s t  e in  Jam m er, w ie  S ie  au sse h en "  (GW; S . 1 7 8 ). 
D er abgem agerte  L e u tn a n t , d e r  B e fe h ls h a b e r  e i n e r  k le in e n  Gruppe S o l-  
d a te n  an d e r  r u s s i s c h e n  F ro n t im  W in te r , i s t  m ager w ie  e in  G e rip p e .
E r ,  w ie  d e r  G en era l i n  D rauszen  v o r  d e r  T u r , e n t s c h e i d e t ;  e r  s c h ic k t  
H e l le r  n a c h ts  zum B a t a i l l o n ,  und d e r  U n t e r o f f i z i e r  f i n d e t  in  d e r  
schw arzen  k a l t e n  N acht s e in e n  Tod.
Der B o rc h e r tsc h e  Tod e r s c h e in t  a l s  B e e rd ig u n g su n te ra e h m e r, a l s  
G e n e ra l und a l s  S t r a s z e n f e g e r ;  a l s  f e t t e r ,  b l u t i g e r  G e n era l s p i e l t  e r  
a u f  dem Xylophon (GW; S . 1 5 1 , 1 2 2 ) . Das Xylophon i s t  a l s  In s tru m e n t 
des-T odes in  Musik und K unst d e r  w e s t l ic h e n  W elt n i c h t  u n b ek an n t.
Hans H o lb e in  d .  J .  (lU 97-15^3) verw an d te  in  s e i n e r  beruhm ten  H o lz -  
s c h n i t t f o l g e  T o d e s b i ld e r , auch  T o te n ta n z  g e n a n n t ,  das X ylophon a l s
11 o
G unther M ackenthun: G esprach  m it dem V e r f a s s e r ,  2U. A ugust
1975.
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e in  vom Tod g e s p ie l te s  In s tru m e n t. C am ille  S a in t-S a e n s  kom ponierte
1875 d ie  s in f o n is c h e  D ich tu n g  La Danse M acabre , in  dem e r  e in  d i a t o n i -
sch e s  Xylophon z u r  to n m a le r is c h e n  D a r s te l lu n g  von K nochengek lapper 
120v e rw en d e t. B eide  B e i s p ie le  kommen d e r  B o rc h e r tsc h e n  Verwendung des 
Xylophons in  dem Drama D rauszen  v o r d e r  T ur s e h r  n a h e , obwohl ih n e n  
d e r  unm en sch lich e  A spekt des K rie g e s  f e h l t .
Wie s e h r  s e in  Drama D rauszen  v o r  d e r  T u r e in e  A nklage an d ie  
a l t e r e  G e n e ra tio n  und b e so n d e rs  an d ie  H i t l e r z e i t  w a r , i s t  auch d a ra u s  
e r s i c h t l i c h ,  d a sz  B o rc h e r t  n u r  e in e  A rt M usik , d ie  M arschm usik , in  ihm 
n a m e n tlic h  e rw a h n t, und d ie s  s e h r  n e g a t iv  (GW; S . 1 2 3 , 1 5 1 , 1 5 8 ) .
S e in  V e t te r  Corsw andt s a g t  dazu  in  einem  B r i e f  an den V e r f a s s e r  vom 
13- J u l i  197^: "M arschm usik w ar uns b e id e n  (B o rc h e r t  und ihm) e in
G re u e l. . . . Dann kam noch das System  i n  D e u tsc h la n d  d a z u , das 
M arschm usik f u r  s e in e  P ropaganda  b i s  in s  l e t z t e  a u s n u tz te ."  Die T i t e l  
von v i e r  p re u s z is c h e n  M arschen , " A lte  K am eraden," "P re u sz e n s  G lo r i a ,"  
"E inzug  d e r  G la d ia to re n "  und d e r  "B ad en w eile r-M arsch "  s in d  das R eper­
t o i r e  des B lu tg e n e r a ls  in  Beckmanns Traum. Zu s e in e n  M arschen , d ie  
e r  a u f  dem K nochenxylophon tro m ra e lt , e n t s t e i g t  e in  u n u b e rse h b a re s  
Meer von K r ie g s to te n  aus den G rabern  und uberschwemmt d ie  W elt. D iese  
z ack ig en  P reu szen m arsch e  s in d  f u r  den D ic h te r  T o ten m arsch e , e in  Symbol 
f u r  das u n e n d lic h e  U n g lu ck , das d e r  p re u s z is c h e  M il i ta r is m u s  und
Hans H o lb e in , The Dance o f  Death th ro u g h  th e  v a r io u s  s ta g e s  
o f  human l i f e  (London: Sm ith and C o ., 1803").
120 La Danse M acabre, Opus Uo, e n t s t a n d  nach  dem g le ich n a ra ig en  
G ed ich t von H en ri G a z a lis  und b e s c h r e ib t  m u s ik a l is c h  d ie  H andlung des 
G e d ic h te s . Q u e lle :  Riechmann M u sik le x ik o n . S a c h te i l  h e rau sg eg eb en
von Hans H e in r ic h  E g g e b re c h t; 1 9 6 7 , P e r s o n e n te i l  h e rau sg eg eb en  von 
W il l ib a ld  G u r l i t t ;  1 9 ^1 , B. S c h o t t 's  S ohne , M ainz.
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H i t l e r  u b e r  v i e l e  L ander und M ill io n e n  von Menschen g e b ra c h t haben .
B o rc h e r t verw endet z u s a t z l i c h  noch e in e  b e g re n z te  A nzahl von 
M usikausdriicken in  d iesem  Drama. Zu denen z a h le n  " O p e r e t te ,"  "Kon- 
z e r t ,"  " S c h la g e r ,"  "Chanson" und "H e ld en g esan g ."  " O p e re tte "  sow ie 
" K o n z e r t ,"  d ie  l e i c h t e  k u l t u r e l l e  K ost und d ie  e r a s t e ,  k o n n ten  im 
D r i t t e n  P e ich  n ic h t  zu  p ro p a g a n d is t is c h e n  Zwecken verw endet w erden 
und wurden z u r  Ablenkung und in n e re n  S e lb s te rb a u u n g  von v ie le n  D eu t- 
sch en  in  je n e n  J a h re n  b e s u c h t .  Das "C hanson" w ar f u r  B o rc h e r t  d ie  
k a b a r e t t i s t i s c h e  A ussageform , d ie  Z e i t k r i t i k ,  wenn auch v e r s c h l u s s e l t , 
z u l i e s z .  Griindgens verw and te  d ie s e  m u s ik a lis c h e  A ussage im F ilm  und 
a u f  d e r  Biihne g e m . Der " S c h la g e r"  v u rd e  von dem N azireg im e f u r  
Propagandazw ecke t e i l w e i s e  bew uszt e i n g e s e t z t .  B o rc h e r t b e n u tz t  den 
H inw eis a u f  den " S c h la g e r  d e r  Z e i t "  i n  D rauszen  v o r  d e r  T ur s p o t t i s c h :  
"War das n ic h t  e in  S c h la g e r  f u r  I h r e  ( K a b a r e t td i r e k to r )  Revue?
Chanson d e r  Z e i t :  E inm al s a t t  und d a f iir  t o t "  (GW; S. 1 5 6 ) . Der
"H eldengesang" e r s c h e in t  b e i  B o rc h e r t  a l s  e in  i n t e g r i e r t e r  T e i l  d e r  
p ro p a g a n d is t is c h e n  N a z i f e i e r l i c h k e i t e n ,  in  denen u n te r  den ju n g en  S o l-  
d a te n  V a te r la n d s l ie b e  und K r ie g s b e g e is te ru n g  gew eckt w erden s o l l t e n ,  
b e v o r s i e  an d ie  F ro n t im W esten Oder in  R u sz lan d  g e s c h ic k t  w urden.
" S ie  haben M arschm usik gemacht und L an g em ark fe ie rn . . . . Und 
H eldengesange und B lu to rd e n "  (GW; S . 1 5 8 ) .
Wagner und M ozart s in d  auch  im Drama d ie  e in z ig e n  b e id e n  naraen t- 
l i c h  g en an n ten  K om ponisten , w ie auch  in  se inem  gesam ten P ro saw erk .
In  s e in e r  noch e x is t i e r e n d e n  L y rik  w ird  n u r  M ozart a l s  Komponist 
n a m e n tlic h  e rw ah n t. B eide  g e h o r te n  zum k u l t u r e l l e n  Leben d e r  N a z iz e i t ,  
b e so n d e rs  a b e r  W agner.
Zusam m enfassend kann g e sa g t w e rd en , dasz  im Drama D rauszen  v o r
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d e r  T u r M usikausdrucke und Namen von K om ponisten a u s z e r  d e r  b eso n d e ren  
W ic h t ig k e it  des X ylophons und d e r  M arschm usik f a s t  n u r  dazu  d ie n e n , 
e in  Z e i t k o l o r i t  d e r  b u r g e r l ic h e n  N a z iz e i t  zu s c h a f f e n .  D ie M usik , b e -  
so n d e rs  d ie  l e i c h t e ,  h a t t e  a u f  B o rc h e r t  i n  s e in e r  O b e rs c h u l- ,  L e h r-  und 
S c h a u s p ie lu n te r r i c h t s z e i t  n i c h t  g e r in g  g e w irk t .  Dazu b e ig e t r a g e n  haben 
S c h a l l p l a t t e n , d ie  e r ,  s e in e  F reunde  und s e in  V e t te r  b e s a s z e n , M usik- 
f i lm e ,  auch s o lc h e  aus den USA, R undfunksendungen , w ie  zum B e i s p ie l  
'W u n sch k o n ze rt1 m it K u rt E n g e l a l s  X y lo p h o n s p ie le r , im p r o v is ie r te  
T anzm usik , w ie  d ie  von Teddy S ta u f e r  im O ly m p ia jah r 1936 und k a b a -  
r e t t i s t i s c h e  V e ra n s ta l tu n g e n , b e so n d e rs  d ie  im ’'B r o n z e k e l le r ."  Die 
s t a r k s t e n  E in f lu s s e  d i e s e r  A rt s p ie g e ln  s i c h  in  d e r  Komodie Kaese 
w ie d e r ,  in  d e r  d ie  M usik e in e n  bew uszt b e to n te n  T e i l  d e r  Komodie d a r -  
s t e l l t .  D er G ru n d g e n s 'sch e  S o n n e n s to sz e r  gab h i e r z u  den A n la sz , und 
das k u l t u r e l l e  N iv eau  d e r  d e u tsc h e n  S p ie s z e r g e s e l l s c h a f t  m o t iv ie r t e  
und p r o v o z ie r te  B o rc h e r t  zu se inem  K aese.
In  s e in e n  b e id e n  an d eren  Jugenddram en , dem Y o rick  und G r a n v e l la , 
s p i e l t  d ie  M usik k e in e  w ic h t ig e  R o l le .
V I. M u s ik a lis c h e  Formen und S tr u k tu r e n  in  P ro s a  und b y r ik
So w ie  e in  K om ponist, e in  T o n d ic h te r ,  Tone in  z e i t l i c h e r  R e ih e n -  
fo lg e  a n o r d n e t , um iib e r das M o tiv , d e r  k l e i n s t e n  m u s ik a lis c h e n  E i n h e i t ,  
z u r  M elodie zu  g e la n g e n , o rd n e t  d e r  D ic h te r  W orte und L au te  zu  e in e r  
I d e e ,  und e r s c h a f f t  d a ra u s  das Thema, den S t o f f  s e i n e r  l i t e r a r i s c h e n  
A ussage. E r g i b t  se inem  Werk e in m a l e in e  a u sz e re  G e s t a l t ,  d ie  Form , 
und zum a n d e ren  e in e  in n e re  G lie d e ru n g , d ie  S t r u k tu r .  K la n g lic h e  E le -  
m e n te , w ie  Rhythm us, S p rach m elo d ie  und  K la n g m a le re i , sow ie d ie  Ton- 
q u a l i t a t  d e r  W o rte , d ie  das Em pfinden von D isso n an z  und A ssonanz b e i  
dem H o re r o d e r L e se r  h e rv o r ru f e n  k o n n en , s in d  s t i l i s t i s c h e  A u fb a u e le -  
m ente d e r  Form und S t r u k t u r ,  d ie  auch von d e r  Z e i t  m i t ,  in  d e r  d e r  
D ic h te r  l e b t ,  g e p ra g t w erden .
E in  d i c h t e r i s c h  te c h n is c h e s  H i l f s m i t t e l ,  was B o rc h e r t  i n  s e in e r  
P ro s a  s e h r  w irk u n g s v o ll  an w en d e t, i s t  neben  d e r  k u rz e n  d i r e k te n  A ussage 
d ie  W iederho lung . I d e e n ,  F ra g e n , g e b a l l t e  A u sb ru ch e , V e rg le ic h e  und 
E m pfindungen, d u rc h z ie h e n  l e i t m o t iv i s c h  in  v e r s c h ie d e n s te n  V a r ia t io n e n  
B o rc h e r ts  P ro sa w erk , s e in e  K u rz g e s c h ic h te n , P ro s a s k iz z e n  und M a n ife s te .
B o rc h e r ts  S c h re ib w e is e , d ie  T o n b ild u n g  s e in e r  P r o s a s tu c k e ,  w ird
von N a n e tte  D uval m it d e r  Jazzm u sik  in  e in  en g es  V e r h a l tn is  g e b r a c h t ,
" J a z z  b e d e u te t  n i c h t ,  e in e  Sache zu  s a g e n , J a z z  b e d e u te t  d ie  A r t ,  in
1 PId e r  s i e  g e sa g t w ir d ."
121  N a n e tte  D u v a l, "W olfgang B o rc h e r t a l s  Zeuge s e in e r  Z e i t , "  D is s .
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Das S u b je k tiv e  iib e rw ieg t z u g u n sten  des a l lg e m e in g u l t ig e n  A u sd ru ck s , 
f a h r t  D uval f o r t .  S ie  em p fin d e t i n  d e r  Rynamik des B o rc h e r tsc h e n  
S a tz e s  e in e  R hythm ik, d ie  " t r o t z  D issonanz  im e in z e ln e n  e in e  S in f o n ie ,  
a l l e r d in g s  a u f  Grund e in e r  ungew ohnten H arm o n ie leh re"  e r g i b t . 122  
Das d i c h t e r i s c h  m u s ik a lis c h e  Gefiige , i n  das d e r  Ohrenmensch B o rc h e r t  
s e in e  rh y th m isc h e n  und euphoniB chen E lem e n te , s e in e  s to s z h a f te n  
S t a c c a t o t e x t s t e l l e n  und s e in e  g e g e n s a tz l i c h  dazu  k la n g l ic h  g e g l ie d e r t e n  
L e g a to te x te  u n t e r b r i n g t , i s t  s e h r  o f t  d ie  S o n a ta - a l le g r o  Form , o d e r  
d ie  d e r  Fuge. Man f in d e t  o f t  b e i  B o rc h e r t d ie  Form des Themas und 
V a r ia t io n e n  d av o n , was b e i  ihm w iederum  e in  T e i l  d e r  S o n a te n -  und 
Fugenform  w ird . Z u s a tz l ic h  e r s c h e in t  noch b e i  ihm d ie  R hapsodie  a l s  
l i t e r a r i s c h e  Form. Das h a u p ts a c h l ic h e  Augenmerk s o l i  je d o ch  d e r  A uf- 
bau fo rm  d e r  S o n a te  und Fuge g e sc h e n k t w erden .
B eide  Formen s in d  n ic h t  r e i n  m u s ik a l is c h e ,  auch in  d e r  L i t e r a t u r  
s in d  s i e  zu f in d e n .  S ie  geben  dem k u n s t l e r i s c h  S c h a ffe n d e n , in  d e r  
Musik a u f  je d e n  F a l l  b e w u sz t, e in  O rd n u n g sp r in z ip , das j e  nach  d e r  
Z e i tp e r io d e  s t r i k t  o d e r  w e n ig e r s t r i k t  von dem K u n s t le r  b e f o lg t  w orden 
i s t .
D er g r u n d s a tz l i c h s te  U n te rs c h ie d  zw ischen  b e id e n  M usikform en i s t ,  
dasz  d ie  Fuge e in th e m ig  und d ie  S o n a te  m ehrthem ig i s t .  Das C harak- 
t e r i s t i s c h e  d e r  Fuge i s t  d ie  m ehrstim m ige F o r tsp r in g u n g s te n d e n z  des 
F ugen them as, es  i s t  dynam isch , dets Thema w ird  k o n tra p u n k tis c h  f o r t g e -  
sp o n n en , das d e r  S o n a te  dagegen i s t  s t a t i s c h ,  e s  l i e g t  f e s t .
T oulouse 1956.
I OO
E b d a., S . 100.
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Die R hapsodie i s t  e in e  m odem e M usikform , d ie  i n  einem  m u s ik a l i -
schen  P o tp o r r i  g ro sz e  F reu d e  und B e g e is te ru n g  f u r  e in  Thema a u s d r i ic k t .
Das I n h a l t l i c h e  l i e g t  f e s t ,  d ie  Form je d o c h  i s t  s e h r  f r e i .
M u s ik a lis c h e  Formen und S t r u k tu r e n  bestim m en den Aufbau von P r o s a -
a r b e i t e n  und d e r  L y r ik  m e h re re r  d e u ts c h s p ra c h ig e r  und a n d e re r  D ic h te r .  
123C elans T odesfuge und De Q uinceys Dream-Fugue aus seinem  Werk The
E n g lis h  M ail-C oach s in d  B e i s p ie le  f i i r  d ie  Form d e r  Fuge; f u r  d ie  S o n a ta -
a l l e g r o  Form konnen d ie  zw ei W erke: T onio  Kroger^-2*1 von Thomas Mann
und K u rt S c h w it te r s  G e d ich t 2 5 , e in  G ed ich t n u r  aus Z ah len  b e s te h e n d  in
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d e r  Form e in e s  D o lc h e s , a n g e f iih r t  w erd en . S te v e n  P a u l S ch e r w e is t  
auch noch a u f  H esses S te p p e n w o lf  a l s  B e i s p ie l  f i i r  d ie  S onaten fo rm  
h in ,^"2^ sow ie a u f  d ie  R ondoform , d ie  von James Jo y ce  in  U ly sse s  
'S i r e n e n , '  sow ie von L. T iec k  i n  D ie v e r k e h r te  W elt Verwendung fa n d . 
T iec k s  s a t i r i s c h e m  S c h a u s p ie l  l i e g e  auch  d ie  Thema- und V a r ia tio n e n fo rm  
z u g ru n d e , s a g t  S c h e r ,  d ie  e r  auch  in  'E v e 's  m orning song t o  Adam' in  
M ilto n s  P a ra d is e  L o s t h e rv o rh e b t .  H. A. B a s i l iu s  , ^ 7  ^e r  jgm gs Jo y ce  
auch im Zusammenhang m it d e r  Fugenform  e rw a h n t, u n te r s u c h t  b e so n d e rs
1 pO
Der 19^0 in  J e n a  g eb o ren e  K om ponist T i lo  Medek h a t  19^7 m it 
s e i n e r  K om position  "T o d esfu g e” nach  C elans G ed ich t den M u sik p re is  
d e r  h o l la n d is c h e n  G au d eam u s-S tif tu n g  gewonnen.
S tev en  P a u l S c h e r ,  V e rb a l M usic in  German L i t e r a t u r e  (New 
Haven: Y ale U n iv e r s i ty  P r e s s ,  19*58), S . (TT
M ered ith  M cC lain , "G ed ic h t 2 5 ,"  German L i f e  and L e t t e r s . XXIII 
(1 9 7 0 ) , S . 268 -270 .
12^ S tev en  P a u l S c h e r ,  S . 6 .
■*'2^ H. A. B a s i l i u s ,  "Thomas M ann's Use o f  M u sica l S t r u c t u r e  and 
T ech n iques in  'T o n io  K r o g e r , '"  G erm anic R eview , 19 (-19M ), £>• 20li-3O8.
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Werke von Thomas Mann in  B eziehung  a u f  m u s ik a lis c h e  S t r u k tu r  und g e h t 
b e so n d e rs  am B e i s p ie l  T onio  K roger a u f  d ie  S on a ten fo rm  e in .  E r s a g t  in  
d iesem  A r t ik e l :
When a  w o r d - a r t i s t  such  a s  Thomas Mann s u c c e e d s , how ever, in  
a d a p tin g  m u s ic a l te c h n iq u e s  and form s to  l i t e r a t u r e , he 
c r e a te s  a  k in d  o f  l i t e r a r y  p rogram  m u s ic , o r  r a t h e r  a  m u s ic a l 
p rogram  l i t e r a t u r e , i n  w hich th e  m a te r ia l s  o f  h i s  a r t , nam ely 
w o rd s , by  v i r t u e  o f  t h e i r  d u a l c o n c e p tu a l and ic o n ic  f u n c t io n ,  
c o n s t i t u t e  b o th  th e  program  and th e  m u s i c .
B ei B o rc h e r t s in d  e s  m e is te n s  s e in e  R e f le x io n e n  im G esam tw erk. 
je n e  ohne k l a r e n ,  r e a le n  H a n d lu n g sa b la u f , denen e in e  m u s ik a lis c h e  Form 
zugrunde l i e g t .  I n  d ie s e n  Werken d o m in ie r t  o f t  e in  Oder m eh re re  Themen, 
d ie  s i c h  dann du rch  d ie  T ech n ik  d e r  W iederho lung  und d e r  V a r ia t io n  dem 
L e se r  e in p ra g e n  und ih n  e r s c h u t t e r n .  Das E r in n e ru n g s -  und L e itm o tiv  
i s t  e in  z u s a tz l i c h e s  H i l f s m i t t e l  des D ic h te r s ,  um d ie  A ufm erksam keit 
des L e s e rs  immer w ie d e r  a u f  s e in e  z e n t r a l e  A ussage zu r i c h t e n .
Z u s a tz l ic h  b estim m t d ie  T o n q u a l i ta t  und K la n g fa rb e  d e r  B o r- 
c h e r ts c h e n  P r o s a te x te  d ie  D r in g l i c h k e i t  s e i n e r  M i t te i lu n g .  Der 
s c h n e l le  Rhythmus und d ie  D issonanz  s e i n e r  W orte l a s s e n  neben dem Ge- 
f i ih l  d e r  D r in g l i c h k e i t  auch e in s  des G e h e tz t-  und V e r lo re n s e in s  d u rc h -  
d r in g e n . Das w ird  b e so n d e rs  i n  Das i s t  u n s e r  M a n if e s t , i n  D ie la n g e  
la n g e  S t r a s z e  l a n g , in  Im M ai. im Mai s c h r i e  d e r  Kuckuck und G esnrach  
u b e r  den D achern  k l a r .
Das K om prim ieren des R e a le n , manchmal s o g a r  m it E lem enten  des 
U b e r re a le n ,  e r g ib t  b e i  ihm e in e n  S ta c c a to te x t  m it e in d r in g l i c h e r  A us- 
s a g e ,  so  in  B le ib  d o c h . G ir a f f e  in  dem G ch re i d e r  L okom otive, d e r  d ie
128 E b d a ., G. 308 .
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A ngst des A bsch iedes i n  s ic h  b i r g t .  E r w ird  " F i s c h s c h r e i , F led e rm au s- 
s c h r e i ,  M is tk a f e r s c h r e i .  . . . N ievernom m ener g e lb g r iin e r  S c h re i u n te r  
e rb la s z te m  G e s t i r n "  (GW; S . 6 6 ) .  Noch g e d ra n g te r  i s t  das S ta c c a to  d e r  
A u fzah lung  "Wand Wand T ur F e n s te r  G las G las G las L a te m e  a l t e  F rau  r o te  
r o t e  Augen B r a tk a r to f  fe lg e ru c h . Haus Haus K la v ie r u n te r r i c h t  p in k  pank 
d ie  ganze S t r a s z e  la n g  d ie  N agel s in d  so  b la n k  Kanonen s in d  so  la n g  
. . . (GW; S . 251) i n  D ie la n g e  la n g e  S t r a s z e  l a n g . B o rc h e r t g e l in g t
es a b e r  auch im L egato  e in e n  "g ro sz e n  k la n g l ic h e n  A tem bogen," w ie  e s
129H. S e l ig e r  n e n n t , zu  z e ic h n e n , w ie zum B e i s p ie l  in  s e in e r  A rb e it  
G e n e ra tio n  ohne A b sch ied  (GW; S . 59) s "Und d ie  Winde d e r  W e lt , d ie  
u n se re  F iisze und H erzen  zu Z ig eu n e m  a u f  ih r e n  h e isz b re n n e n d e n  und 
m annshoch v e r s c h n e i te n  S tr a s z e n  gem acht h a b e n , m achten uns zu e in e r  
G e n e ra tio n  ohne A b sc h ie d ."
L e i tm o t iv is c h  t r e t e n  b e i  B o rc h e r t  immer w ie d e r  das D rau szen , das 
A u sg e s to sz e n se in  und d ie  A n g s t, sow ie d ie  Suche nach  dem G eb o rg en se in  
a u f .  Symbole d a f u r ,  d ie  d e r  D ic h te r  o f t  i n  g r o s s e r  V a r ia t io n  in  
v ie le n  s e i n e r  F rosaw erke  v e rw e n d e t, s in d  d ie  E is e n -  und S tra sz e n b a h n e n , 
d ie  L a te m e ,  d ie  N a ch t, das M adchen, d e r  S c h r e i ,  d ie  F arb en  L i l a  und 
G elb und w e i te r e .
Das K la n g lic h e  und R hythm ische d e r  B o rc h e r tsc h e n  S c h re ib w e ise
i  o n
wurden von P e te r  RuhJtnkorf J  i n  s e i n e r  B o rc h e r t  M onographic und B ern - 
h a rd  M eyer-M arw itz in  dem Nachwort zum Gesamtwerk (GW; S . 337-339) 
a n g e s c h n i t te n  und b e sp ro c h e n . F e m e r  e n t h a l t  H. S e l ig e r s  oben e r -
H e rb e r t S e l i g e r ,  "Wer s c h r e ib t  f i i r  uns e in e  neue H arm onie- 
l e h r e ? "  A kzente N r. 2 (1 9 5 5 ) , S . 128-139 .
130 pe .̂e r  Huhinkorf, S . 8 ^ -8 6 , 1 5 1 -1 5 ^ .
w ahnte A rb e it  sow ie N a n e tte  D uvals D i s s e r t a t i o n ,  A usfiihrungen iib e r
"Rhythmus a l s  O rd n u n g sp rin z ip "  i n  B o rc h e r ts  P r o s a .  Duval s c h l i e s z t
i b r e  D arlegungen  m it einem  k u rz e n  f u n f z e i l ig e n  Ilinw eis a b , d a sz  B o rc h e r t
" s e in e  neue H arm o n ie leh re  o f t  in  m u s ik a lis c h e  Gefiige u n te rg e b ra c h t  
131h a t . "  S ie  e rw ahn t Hamburg a l s  R h ap so d ie , Im M ai, im Mai s c h r i e  d e r
Kuckuck f u r  d ie  Fugenform  und e rw ahn t d ie  V a r ia t io n e n  d e r  m en sc h lic h e n
V e r la s s e n h e i t  in  D ie K rahen f l i e g e n  abends n ach  H ause . D ies i s t  d e r
e in z ig e  dem V e r f a s s e r  b e k an n te  H inw eis a u f  den A ufbau B o rc h e r ts c h e r
Werke n ach  e i n e r  m u s ik a lis c h e n  Form o d e r  S t r u k t u r .
Die nun fo lg e n d e n  U n te rsu ch u n g en  s o l l e n  h e rv o rh e b e n , w elchen
P ro sa s tiic k e n  von B o rc h e r t  d ie  e in e  o d e r  a n d e re  M usikbauform  zugrunde
l i e g t .  Beim L esen  d e r  e in z e ln e n  S ti ic k e , s ie b e n u n d f iin fz ig  im g an zen ,
132wovon se c h s  n ic h t  c h ro n o lo g is c h  e in g e o rd n e t  w erden  k o n n en , h a t  d e r  
V e r f a s s e r  fo lg e n d e  F e s t s te l lu n g e n  g em ach t, d ie  s i c h  s t a t i s t i s c h  w ie 
f o l g t  an filh ren  l a s s e n :  Von den ach tu n d zw an zig  P ro s a s t i ic k e n , d ie  in
den Augen des V e r fa s s e r s  a u f  e i n e r  M usikform  a u fg e b a u t s in d ,  s in d  e l f  
19U6 und v ie rz e h n  19^7 e n ts ta n d e n .  D re i k o n n ten  datum sm aszig  n ic h t  
e r f a s z t  w erden . Wenn mein a b e r  a l s  B o rc h e r ts  S c h a f fe n s p e r io d e  d ie  
zw anzig  M onate, van  J a n u a r  19^6,  an g efangen  m it d e r  Hundeblum e, b i s  zu 
s e in e r  A b re ise  i n  d ie  S ch w eiz , S ep tem ber 1 9 ^ 7 , b e t r a c h t e t ,  dann s in d  
in  den e r s t e n  zehn M onaten u n g e fa h r  s ie b e n  d e r  a ch tu n d z w a n z ig , in  den 
zw e ite n  zehn M onaten dagegen a ch tz e h n  d e r  a u f  e i n e r  M usikform  b a s i e r t e n
131 N a n e tte  D u v a l, S . 112 .
132 P a te r  R uhm korf, S . 1 3 2 -1 3 3 ; P ic  P ro fe s s o re n  . . . i s t  w ah r- 
s c h e in l i c h  1 9 ^ 7 , Das G e w itte r  s i c h e r l i c h  im Marz 19^6 e n ts ta n d e n ;  
l e t z t e r e s  wurde in  einem  B r i e f  B o rc h e r ts  an Hugo S ie k e r  vom 1 0 . A p r i l  
19^6 erw ahn t (BN).
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P ro sa s tu c k e  e n ts ta n d e n .  B esonders  t r i t t  d ie  Form d e r  Fuge in  d e r  
s p a te n  S c h a ffe n s p e r io d e  h e r v o r ,  wovon v i e r  o d e r f i in f  d e r  s ie b e n  B e i— 
s p i e l e  im J a h r e  19^7 g e sc h r ie b e n  w urden . D ie S o n a ten fo rm , d ie  s e c ji-  
zehnm al a u f t r i t t , h a t  e r  g le ic h m a s z ig e r  v e r t e i l t  v e rw a n d t, wenn auch 
w e s e n t l ic h  m eh r, zw olfm al in  d e r  Z e i t  vom November 19^6 b i s  S ep tem ber 
19^7- E in e  w e i te r e  B eobach tung  e r g i b t ,  d a sz  von den ach tundzw anzig  
T i t e l n  n u r  v i e r  in  dem N ach laszb an d  D ie t r a u r i g e n  G e ra n ie n , d e r  a c h t -  
zehn T i t e l  e n t h a l t ,  e r s c h ie n e n  s in d .  Ruhm korf, d e r  d ie s e n  P ro sab an d  
B o rc h e r ts  1967 h e rau sg eg eb en  und m it einem  Nachw ort v e rse h e n  h a t ,  
d i f f e r e n z i e r t  d ie s e  a c h tz e h n  P r o s a a r b e i te n  von d e n en , d ie  im G esam t- 
w erk a b g ed ru ck t w u rd en , d a d u rc h , d asz  s i e  s ic h  d u rch  e in e  h a n d lu n g sb e -  
d in g te  Z i e l s t r e b i g k e i t  a u sz e ic h n e n  (NL; S . 1 2 2 -1 2 3 ) . E r k l a s s i f i z i e r t  
s i e  m it dem Term inus "K urzges c h i  e l i t e ."  V ie le  P r o s a a r b e i te n  des G esam t- 
w erkes n e n n t e r  e in e  A rt " I n f i n i t e s i m a l p r o s a , "  " d ie  b ew u sz t a u f  d ie  
A bw icklung e in e s  k la r e n  H an d lu n g sfad en s v e r z ic h te n  und d e re n  Anfang 
o d e r  Ende n i c h t  d u rch  den A u fta k t o d e r  A b sch lu sz  e in e s  G esch eh en sv e r- 
l a u f s  d e f i n i e r t  w erden" (NL; S . 1 2 2 ) . D iese  A rt P r o s a ,  s a g t  e r  zu­
s a t z l i c h ,  le b e  aus d e r  f r u c h tb a r e n  Spannung von L e itm o tiv  und V a r ia t io n .  
D iese  E rk la ru n g  g e h t m it d e r  B eobach tung  des V e r f a s s e r s  Hand in  Hand; 
v ie ru n d zw an z ig  d e r  ach tundzw anzig  T i t e l ,  d ie  e in e  M usikbauform  a u f -  
w e is e n , s in d  im Gesam twerk e n th a l t e n .
S o n a ta - a l le g r o
Die S on a ten fo rm  k u rz  s k i z z i e r t  h a t  fo lg e n d e  S t r u k tu r :
A. E x p o s it io n :  1 . Thema -  U b e r le i tu n g  -  2 . Thema -
S c h lu sz g ru p p e .
B. D urchfuhrung : V e ra rh e itu n g  d e r  Themen.
C. R e p r ise  1 . Thema -  U b e r le i tu n g  -  2 . Thema -  Coda.
D iese  h a u f ig e  S a tz fo rm  d e r  k la s s i s c h e n  M usik i s t  von den K om ponisten 
mehr o d e r  w e n ig e r genau  b e f o lg t  w orden. A h n lich es  kann auch u b e r 
A u to re n , d ie  e in ig e  i h r e r  Werke in  d e r  S o n a ten fo rm  s c h r e ib e n ,  g e sa g t 
w erden . U n te r  den P rosaw erken  von B o rc h e r t  s in d  w e lc h e , d ie  d ie  Sona­
te n fo rm  s t r e n g e r  b e f o lg e n ,  a n d e re  -  d ie  m e is te n  -  d ie  s i e  n i c h t  so  
s t r e n g  b e fo lg e n . D ie am h a u f ig s te n  a u f t r e te n d e  Abweichung b e i  B o rc h e r t 
i s t  das F e h le n  e in e s  d e r  b e id e n  Themen i n  d e r  R e p r is e .  Auch i s t  d ie  
M eh rth era ig k e it n i c h t  immer ganz k l a r , manchmal h a n d e l t  e s  s i c h  um e in  
k o n tra p u n k tis c h e s  Thema a n s t a t t  e in e s  neuen  Themas. D iese  und a n d e re  
Punk te  w erden im Zusammenhang m it den je w e i l ig e n  P r o s a a r b e i te n  e r ­
w ahn t.
E in  g u te s  B e i s p ie l  d e r  S onaten fo rm  i s t  das P ro s a s tu c k  B i l ib r o o k .
Tn d e r  E in fu h ru n g , d ie  i n  dem m u s ik a lis c h e n  Aufbau d e r  E x p o s it io n  
vorangehen  k a n n , a b e r  n i c h t  no tw end ig  i s t ,  e n td e c k t  d e r  k a n a d isc h e  
F l ie g e r f e ld w e b e l  B i l l  Brook a u f  einem  Ham burger B ahnhof s e in e n  Namen 
a u f  einem  g ro sz e n  E m a i l le s c h i ld  in  d e r  B a h n h o f s h a lle . E r i s t  so  e r -  
s ta u n t  d a r u b e r ,  d a sz  e s  ihm g a r  n ic h t  in  den S in n  koramen w i l l ,  dasz
H illb ro o k  e in  S t a d t t e i l  im S iidostcn  JIumburgs i s t .  Das e r s t c  Thema
/
d o r E x p o s it io n  z e ig t  d as  Leben in  den n u r  t e i lw e i s e  z e r s t o r t e n  T o ile n
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Hamburgs. Menschen begegnen  dem F l ie g e r f e ld w e b e l  im llo te lz im m e r, nam- 
l i c h  s e in e  zwei ro b u s te n  und l a u te n  Zim m erkam eraden, sow ie in  den noch
i
g r o s z t e n t e i l s  bew ohnten G e b ie te n  Ham burgs, d u rch  d ie  e r  am n a c h s te n  Tag 
a u f  seinem  la n g en  M arsch nach  B i l lb ro o k  w a n d e rt . B o rc h e r t b e s c h r e ib t  
das Leben s e h r  p l a s t i s c h ;  e in m a l d ie  b e id e n  Kameraden des K a n a d ie r s , 
d e r  e in e  m it einem  b le c h to n ig e n  G e la c h e , d e r  a n d e re  m it einem  v i t a l e n ,  
v u lg a re n  R oh ren , dann d ie  A l s t e r ,  d e r  S a lz w a s s e rg e ru c h , Hunde, s p i e l e n -  
de K in d e r , f e n s te r p u tz e n d e  M adchen, s in g en d e  K a n arien v o g e l und F ra u e n , 
k l in g e ln d e  R a d fa h re r  und v i e l e s  m ehr. S ie  a l l e  b e d e u te n  Leben in  d i e s e r  
d u rch  den K rieg  s t a r k  mitgenommenen S ta d t .  D iese  Eindruc.ke nimmt d e r  
K an ad ie r in  s i c h  a u f ,  a l l  das l a s z t  ih n  an d ie  H eim at denken . H ie r  
w e c h s e lt  das Thema zu  einem  n e u en . D ie se s  le b e n d e , l a u t e  Hamburg w ird  
mehr und m ehr e in  ganz r u h ig e s ,  t o t e s ,  a l s  B i l l  Brook in  R ich tu n g  Sud- 
o s te n  w e i t e r m a r s c h ie r t . Da g ib t  e s  k e in  s p ie le n d e s  K ind m eh r, k e in e n  
Hund und k e in  A uto . "Nur S c h o m s te in e  s ta n d e n  w ie  L e ic h e n f in g e r  am 
S p a tn ach m ittag sh im m el"  (GW; S . 8 l ) .  E r t r i f f t  i n  d i e s e r  t o t e n  Umgebung 
d r e i  eh em alig e  L e b e n sz e ic h e n , d ie  e in m al den h i e r  wohnenden Menschen 
g e d ie n t  h a t t e n :  e in e n  v erb ogenen  L a te m e n p f a h l , e in e  l e e r e  d u rc h -
lo c h e r t e  T e le f o n z e l l e  und e in e  n u tz lo s e  s c h ie f e  L i t f a s z s a u l e .  D er 
F reude  B i l l  B ro o k s , i n  Hamburg ’se in en *  S t a d t t e i l  zu b e su c h e n , i s t  d e r  
beklemmenden A ngst g e v ic h e n .
In  d e r  D urch fuh rung  t r i f f t  e r  w ie d e r  a u f  L eben , e r  e r r e i c h t  e in e  
S c h re b e rg a r te n k o lo n ie  m it M enschen und G erauschen  m it te n  in  den to t e n  
S t a d t v i e r t e l n ,  d u rch  d ie  e r  w a n d e rte . E r s i e h t  das f ro h e  Leben 
zw ischen  den G a rte n h a u sc h e n , d ie  K a rte n  s p ie le n d e n  M anner, das Madchen 
m it d e r  O ie szk an n e , d e r  s ic h  aus den O fen ro h ren  k r in g e ln d e  Rauch und 
d ie  h e l lb la u e n  und b la s z r o te n  B iis te n h a l te r  und d ie  U n te rh o sen  a u f  d e r
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W asch ele in e  im W ind. D ie se s  Leben a u s s t r a h le n d e  B ild  w ird  d u rch  d ie  
b e id e n  M anner am K anal m it n u r  zusammen d r e i  B einen  p l o t z l i c h  z u n ic h te  
gem ach t. Zw ischen ih n en  und B i l l  Brook w ar a l l e s  frem d , da  gab es 
'k e in e  S o n n e , k e in e  L ie b e , k e in e  V e rs ta n d ig u n g ' (GW; S . 8 5 ) .  Der K rie g  
h a t t e  auch  h i e r  z e r s t o r t , e r  h a t t e  Hasz g e s a t , i ib r ig g e b lie b e n  w aren 
m en sch lich e  R u in en , k o r p e r l i c h e  und s e e l i s c h e .  B i l l  Brook h o r te  von 
d e r  t o t a l e n  Z e rs to ru n g  d i e s e r  o s t l i c h e n  S t a d t t e i l e  Hamburgs, von den 
z e h n ta u se n d  T o ten  d e r  zwei B om bennachte, und e r  m uszte  v o r Grauen 
f u r c h t e r l i e h  la c h e n . Ihm f r o r ,  und doch w ar ihm h e i s z ;  e r  t r a t  den 
Heimweg an .
I n  d e r  R e p r is e ,  dem A bgesang , s i e h t  man ih n  w ie d e r  d u rch  d ie  t o t e  
S ta d t  g e h e n , m it den z e rb ro ch e n e n  und n u tz lo s e n  Symbolen d e r  m ensch- 
l i c h e n  K om m unikation, d ie  L i t f a s z s a u l e ,  d ie  T e le f o n z e l l e  und d e r  
L a te m e n p f a h l . E r e i l t  den e n t f e m te n  S tr a s z e n  m it dem Leben z u , aus 
A ngst s i n g t  e r  und l a u f t  v i e l  zu s c h n e l l ,  und e r  w ird  e r s t  w ie d e r  
r u h ig e r ,  a l s  e r  b e i  den r o te n  H au sem  "m it h e l l e n  warmen F e n s te rn  und 
ru n d k o p fig en  le b e n d ig e n  Menschen i s t "  (GW; S . 9 l ) .  E r a tm e t e i n ,  e r  
r i e c h t  das Hamburg, das l e b t ,  s i e h t  e in e n  Hund und e in  b a l l s p ie le n d e s  
d re iz e h n ,ja h r ig e s  Madchen. Und d i e s e r  B a l l ,  d e r  zw ischen  d e r  Hauswand 
und d e r  B ru s t des Madchens h in  und h e r  g in g , "Wand -  B r u s t , Wand -  
B r u s t ,  Wand -  B r u s t , "  l i e s z e n  in  ihm " s iis z e "  Gedanken aufkommen, 
le b e n s f r e u d ig e  Gedanken. "M it g ro sz e n  s ic h e r e n  S c h r i t t e n  g in g  e r  in  
d ie  S ta d t  h in e in "  (GW; S . 9 1 ) .  Im H o te l a n g e la n g t g e n ie s z t  e r  e in  e r -  
f r i s c h e n d e s  Bad und w ird  von s e in e n  la u te n  K am eraden, v o l l i g  m is z v e r -  
s ta n d e n , wegen s e in e s  E r le b n i s s e s  v e r l a c h t .
In  d e r  Coda, dem A b sc h lu sz , s i e h t  man den K an ad ie r n a c h ts  in  s e i -  
nom Zimmer e in e n  B r ie f  nach  Hause s e h r e ib e n ,  in  dem " k e in  W ort von d e r
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t o t e n  S ta d t"  und "dem Madchen m it dem B a l l"  s ta n d  (GW; S. 9 2 ) . Er 
s c h r e ib t  n u r  u b e r  s e in e  H e im a ts ta d t H o p ed a le , und dasz  e s  e i g e n t l i c h  
g a r  n ic h t  so  schlim m  s e i , dasz  s e in e n  E l t e m  zwei Kiihe e in g eg an g en  s in d .  
M it einem  " sc h o n , dasz  h i e r  a l l e s  so  le b e n d ig  i s t  (im  bew ohnten T e i l  
Ham burgs)" (GW; S . 9 3 ) ,  l a s z t  B o rc h e r t d ie s e  K u rz g e sc h ic h te  a u s k lin g e n . 
D ie e in z ig e  Abweichung von d e r  s t r i k t e n  S on a ten fo rm  i s t ,  dasz  das z w e ite  
Thema in  d e r  R e p r ise  v o r  dem e r s t e n  e r s c h e i n t , b e d in g t  du rch  den ch ro n o - 
lo g is c h e n  A b la u f d e r  Handlung in  d ie s e r  P r o s a a r b e i t .
E b e n fa l ls  g u t n ach  d e r  S o n a te n sa tz fo rm  a u fg e b a u t s in d  d ie  P r o s a -  
w erke Die K iichenuhr, D ie d r e i  dunk len  K onige und Die K atze  w ar im Schnee 
e r f r o r e n . M ehreren d e r  a n d e ren  g ew ah lten  B e i s p ie le  f u r  d ie s e  M usik­
form  f e h l t  e in e s  d e r  b e id e n  Themen in  d e r  R e p r is e ,  o d e r  e in e s  d e r  b e i -  
den Themen w ird  n u r  k u rz  e rw ah n t. Dazu z a h le n  D ie M auer, D ie N a c h t i-
g a l l  s i n g t , Die S t a d t , V o rb e i , v o r b e i , D ie K eg elb ah n , Mein b l e i c h e r
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B ru d e r , E r h a t t e  auch v i e l  A rg e r m it den K rieg en  und E in  Sonntagm orgen.
Schwachen a n d e re r  P r o s a a r b e i te n  in  Bezug a u f  d ie  S on a ten fo rm  s in d  
u n k la re  T r e n n l in ie n  zw ischen  den d r e i  H a u p ta u f b a u te i le n , was i n  R adi 
und Das K anguruh a u f t r i t t .  Der K a ffee  i s t  u n d e f in ie r b a r  b e f o lg t  den 
Aufbau d e r  S o n a te  g u t ,  wenn auch das z w e ite  Thema, das Madchen und i h r  
S c h ic k s a l ,  i n  a l i e n  d r e i  T e i le n  n u r w enig Raum einn im m t. An W ic h tig -  
k e i t  s t e h t  Jedoch  d ie s e s  Thema dem e r s t e n ,  den d r e i  M annem , d ie  nach  
dem K rieg e  schon  w ie d e r im d ic k s te n  Z iv i l le b e n  s te c k e n ,  n i c h t  n a c h , es 
i s t  d as  G egengew ich t.
In  manchen P r o s a a r b e i te n  B o rc h e r ts  konnen zw ei o d e r  d r e i  v e r -  
s c h ie d e n e  Themen auch a l s  V a r ia t io n e n  v o n e in an d e r angesehen  w erden .
Da f r a g t  e s  s ic h  d a n n , ob man s ic h  an d ie  S p rache  und W ortwahl s e l b s t ,  
o d e r  an d ie  I n t e r p r e t a t i o n  des G csag ten  h a l t e n  s o i l .  Der U n te rs c h ie d
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musz dann in  d e r  D urchfuhrung  bzw. E p iso d e  g e su c h t w erden . D ie Krahen 
f l i e g e n  abends nach  Hause i s t  e in  d e r a r t i g e r  G re n z f a l l  zw ischen  G onaten - 
und Fugenform .
Fuge
W e se n tlic h  g e r in g e r  v e r t r e t e n  i s t  i n  B o rc h e r ts  P ro s a  d e r  Aufbau 
in  d e r  Form d e r  Fuge. In  d e r  M usik kommt i h r ,  w ie d e r  S o n a te n sa tz fo rm , 
e in e  w ic h t ig e  S t e l l e  z u ,  d ie  von Johann  S e b a s t ia n  Bach im 1 8 . J a h rh u n -  
d e r t  z u r  h o c h s te n  A u sb ildung  e n tw ic k e l t  w orden i s t .  V e re in fa c h t  d a r -  
g e s t e l l t  i s t  d ie  Fugenform  fo lg en d e rm aszen :
E x p o s i t io n : D urchfuhrung  des Themas i n  v i e r  Stiramen
Thema (S o p ran ) -  K o n tra p u n k t-
them a
Thema (A lt)  -  K o n tra p u n k t-  
them a
Thema (T en o r) -  K o n tra p u n k t-  
them a
Thema (B asz) -
Dann f o l g t  e in  Z w isc h e n sp ie l ( D iv e r t is s e m e n t) .  Es e n t h a l t  Sequenzen 
und T hem afragm ente , sow ie M o d u la tio n  in  e in e  an d e re  T o n a r t .  Zusammen- 
fa s s e n d  e r g i b t  s i c h  fo lg e n d e s  Schema:
Thema (E x p o s i t io n )  -  Z w isc h e n sp ie l -  Thema ( i n  n e u e r  T o n a r t)  -  
Z w isc h e n sp ie l -  Thema (B asz) m it  Coda.
Da W ied erh o lu n g en , K o n tra s te  und V a r ia t io n e n  e in  w ic h t ig e s  E lem ent 
d e r  Fuge s i n d ,  i s t  i h r  A ufbau f i i r  d ie  B o rc h e r tsc h e  P ro s a  i n t e r e o s a n t ,  
d a  auch e r  d ie s e lb e n  E lem ente  s c h r i f t s t e l l e r i s c h  v e rw en d e t. Die 
w ied c rk eh ren d en  a b e r  in  s ic h  v a r i ie r e n d e n  Z w isc h e n sp ie le  zw ischen  den
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T h e m a v a r is tio n en  in  d e r  s t r i k t e n  m u s ik a lis c h e n  Form machen e s  je d o ch  
s e h w ie r ig ,  P a r a l l e l e n  zu  d i e s e r  M usikform  b e i  B o rc h e r t zu f in d e n . In  
s e i n e r  P ro sa  e rs c h e in e n  m e is t  e in  Oder zw ei Themen bzw. V a r ia t io n e n  
d a z u , sow ie n u r e in  Z w isc h e n sp ie l o d e r  D u rch fu h ru n g , wodurch d e r  s t r i k t e  
F ugenau fbau  s e l t e n  s t r e n g  b e f o lg t  w ird .
Die G e sc h ic h te  An d iesem  D ie n s ta g  m it ih r e n  c h ro n o lo g is c h e n  
a n e in a n d e rg e re ih te n  B ild e rn  von Hauptmann H esses K r a n k h e i t s s ta t io n e n  
b i s  zu seinem  Tod i s t  b e i  B o rc h e r t  am b e s te n  a u f  d e r  S t r u k tu r  d e r  Fuge 
a u fg e b a u t .  Das Thema i s t  d e r  Tod von Hauptmann H e sse , sy m b o lisch  v o r -  
weggenommen im e r s t e n  B i l d ,  das auch  am S c h lu sz  w ie d e r k e h r t ,  du rch  d ie  
V erb indung  des W ortes K rie g  m it  G rube. "Im  K rie g  s in d  a l l e  V a te r  
S o ld a t .  K rieg  w ird  m it £  g e s c h r ie b e n . (Jw ie  G rube" (GW; S . 1 9 1 ) .
D ie Grube s y m b o l is ie r t  das Grab des S o ld a te n  an d e r  F r o n t . Das k le in e  
Madchen in  d e r  S c h u le  iib t g ro s z e  B u ch s ta b en , l e r n t  e tw as iib e r den a l t e n  
F r i t z ,  d ie  D icke B e r ta  und d ie  V erbindung vom S o ld a te n  zum K r ie g ,  b i s  
z u r  G rube , o d e r zum G rab. D ie j e w e i l ig e  A n fa n g sz e ile  d e r  neun B i ld e r  
"an d iesem  D ie n s ta g ,"  i s t  e in  E r in n e ru n g sm o tiv , um dem L e s e r  la u fe n d  
den z e i t l i c h  s c h n e l le n  A b lau f d i e s e r  G e sc h ic h te  v o r  Augen zu h a l t e n .  
G le ic h z e i t ig  w irk t  d ie s e  W iederho lung  auch  l e i tm o t iv i s c h  und f i ig t  d ie  
G esch eh n isse  d ie s e s  T a g e s , d ie  w ie  F ilm szen en  a u f -  und e in g e b le n d e t  
w e rd en , zu e in e r  E i n h e i t , dem s c h n e l le n  Tod H esses im S e u c h e n la z a r e t t  
Sm olensk , zusammen.
Das Thema, im K rie g  s te r b e n  S o ld a te n ,  w ird  von "g w ie G rube" im 
e r s t e n  TVild zu r K rankenm eldung im z w e ite n  i i b e r g e l e i t e t . Der 
B ataillonskom m andeur erw ahn t auszerdem  w arnend , d a sz  es  in  d e r  l e t z t e n  
Woche f iin f  K opfschusse  d u rch  f e in d l i c h e  S c h a rfs c h u tz e n  gegeben  h ab e . 
K om pan iefuhrer E h l e r s , d e r  H esses P o s i t io n  u b em im m t, w ird  f iin f
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M inuten s p a t e r  d e r  s e c h s te .  Im d r i t t e n  B i ld ,  dem e r s t e n  Z w is c h e n s p ie l ,  
w e c h s e lt  das B i ld ,  w ie e in e  K am era, zu dem G eschehen in  einem  Biiro in  
D e u tsc h la n d . H esse s o i l  e in  Packchen m it A n n eh m lich k e iten  hekommen, 
R auchw aren, S i is z ig k e i te n ,  L i t e r a t u r  und Handschuhe'. "D ie Ju n g en s haben 
e in e n  verdammt s c h le c h te n  W in te r  d ra u sz e n "  (GW; S . 192) und e r  habe 
immer g e rn  g e l a c h t , d e sh a lb  s c h la g t  H err Hansen W ilhelm  Busch a l s  Lek- 
t u r e  v o r ;  Hansen s c h e in t  H esses e h e m a lig e r  C hef im P r iv a t le b e n  gew esen 
zu s e in .  D ie R e a l i t a t  h a t  a b e r  "an  d iesem  D ie n s ta g "  n i c h t s  m it " la c h e n "  
und dem f i i r  E h le rs  so  v e rh a n g n is v o l le n  " ra u ch e n "  zu  t u n .  D ie I r o n ie  
i s t  n i c h t  zu iib e rse h e n .
Das f i in f te  B i ld  k e h r t  w ie d e r  zum Thema zu riick . H esse w ird  von 
S a n i t a t e m  m it "S p in n e b e in en  a h n lic h e n  diinnen F in g e rn "  (GW; S . 1 9 3 ) , 
g e sc h o re n  und in s  S e u c h e n la z a r e t t  u n te r  F le c k f ie b e r v e r d a c h t  e i n g e l i e -  
f e r t .  T ra g e r  t ru g e n  a u f  e i n e r  B ahre  den B ew u sz tlo sen  w ie e in e n  T o ten  
zu einem  d e r  v ie rz e h n h u n d e r t  B e t te n .  D er Tod i s t  n a h e , a n g e d e u te t  
d u rch  d ie  Hande d e r  S a n i t a t e r ,  d ie  denen von G erip p en  a h n e ln .
G erade "an  d iesem  D ie n s ta g "  e r r e i c h t  F rau  H esse zu Hause in  
D e u tsc h la n d  d ie  b r i e f l i c h e  N a c h r ic h t ,  d a sz  i h r  Mann j e t z t  Hauptmann 
gew orden i s t .  S e i t  neun Tagen i s t  d e r  B r i e f  u n te rw e g s . "F rau  H aupt­
mann H esse"  d en k t n i c h t  an d ie  v i e l e n  L e id e n , d ie  d ie  S o ld a te n  b e i  
v i e r z i g  G rad K a lte  an d e r  r u s s i s c h e n  F ro n t durchzum achen h ab en . S ie  
"w ed e lte  den B r ie f "  aus F reude  d e r  N ach b arin  e n tg eg e n  (GW; S . 1 9 3 ) .
Der O b e r fe ld a r z t  des L a z a r e t t s  f r a g t  "an  d iesem  D ie n s ta g "  "W ie- 
v i e l  s in d  e s  je d e n  Tag?" (GW; S . 1 9 3 ) . Sechsm al s c h la g t  t i ig l i c h  d e r  
Tod in  e i n e r  P f l e g o a n s ta l t  z u , in  d e r  Menschen k o r p e r l i c h  g e h e i l t  
w erden s o l l e n .
Und g e rad e  "an d iesem  D ie n s ta g "  s p ie l e n  s i e  in  d e r  Heim at M ozarts
M archenoper D ie Z a u b e r f lo t e . . D ie w i l l  s i c h  F ra u  H esse a n se h e n , s i e  h a t  
Grund zum F e ie r n ,  " s i e  m acht s ic h  d ie  L ippen  r o t "  (GW; S . 1 9 ^ ) ,  e in  
v e i t e r e s  Z w isc h e n sp ie l i n  d e r  m akaberen R e a l i t a t , i n  d e r  s ic h  Hauptmann 
H esse b e f in d e t .
Das Thema k e h r t  "an  d iesem  D ie n s ta g "  w ie d e r  zu ihm n ach  R u sz lan d  
z u ru c k . K eine M edizin  kann m ehr h e l f e n .  D iesm al t r a g e n  s i e  ih n  a l s  
T o ten  h in a u s  und l a s s e n  ih n  w ie  e in e n  Sack K a r to f f e ln  " a u f  d ie  E rde  
bum sen" (GW; S . 19*0» m ech a n isch , g e f u h ls lo s  und h a r t .  Doch d e r  K rieg  
g e h t w e i t e r ,  denn " z ic k e  zacke J u p p h e id i  /  s c h n e id ig  i s t  d ie  I n f a n t r i e "  
i s t  d e r  Gesang e in e s  s i c h  w ie d e r  e rh o le n d e n  S o ld a te n  in  d iesem  L a z a r e t t  
des T odes.
Im n e u n ten  B i ld  k e h r t  d as  G eschehen zum A n fa n g sb ild  z u ru c k . S p a t 
abends s c h r e ib t  U l l a ,  das k le in e  M adchen, " s in d  a l l e  V a te r  S o ld a t , "
"Und K rie g  m it G w ie  G rube" (GW; S . 19*0 » d ie  S t r a f a r b e i t ,  d ie  i h r  d ie  
L e h re r in  a u fg a b . W ieder i s t  e in  M enschenleben a u s g e lo s c h t ,  e in  w e i te r e s  
O p fe r des s in n lo s e n  K r ie g e s . D er Weg vom Hauptmann z u r  Grube w ar k u r z ,  
es  g esch ah  "an  d iesem  D ie n s ta g ."  I n  k e in e r  w e i te r e n  F r o s a a r b e i t  i s t  
d ie  Fugenform  so  k o n seq u en t angew andt w orden , w ie in  d i e s e r .  A n d ere , 
f i i r  d ie  d i e s e r  Aufbau t e i l w e i s e  z u t r i f f t ,  s in d  G esnrach  iib e r den 
D a ch e ra , U nser k l e i n e r  M o z a rt, V i e l l e i c h t  h a t  s i e  e in  r o s a  Hemd. E is e n -  
b a h n e n , n a c h m itta g s  und n a c h ts  und Im M ai. im Mai s c h r i e  d e r  K uckuck.
D ie F r o s a a r b e i t  V o rb e i, v o rb e i  wurde im Zusammenhang m it d e r  
S o n a ten fo rm  g e n a n n t. In  i h r  f i n d e t  d e r  L e se r  a b e r  auch  d ie  V a r ia t io n e n  
des Themas des D ra u s z e n s e in s , was d ie s e  P r o s a a r b e i t  d e r  Fugenform  z u -  
o r d n e t .  Die F ra g e , ob s i e  von einem  o d e r m ehreren  Themen b estim m t i s t ,  
musz h i e r  m it  d e r  D e f in i t io n  d es  Themas s e l b s t  b e a n tw o r te t  w erd en . I s t
es  das Thema des V e r la s s e n s e in s , des v o r  s i c h  s e lb e r  F l i e h e n s , des 
dauernden  V e ra b s c h ie d e n s , o d e r s in d  e s  d ie  P e rso n e n , I c h ,  V a te r ,  F re u n d , 
d ie  dem E r z a h le r  begegnen? V orbe i i s t  a l l e s  f u r  den S p r e c h e r ,  e r  i s t  
immer w ie d e r  d ra u s z e n ; d e r  T i t e l  d e r  G e sc h ie h te  d e u te t  mehr a u f  d ie  
E in th e m ig k e it  ’'V o rb e i ,"  und i s t  demnach m ehr d e r  Fuge z u g e h o rig .
Das Thema "Madchen" und "L ie b e "  i s t  f u r  d ie  zwei Manner * 'auf dem 
B ru ck en g e lan d er"  in  V i e l l e i c h t  h a t  s i e  e in  r o s a  Hemd a n , w ic h t ig ,  
a n d e re  Manner i n t e r e s s i e r e n  s i e  n i c h t , " v e i l  s i e  e in e n  K rie g  la n g  n u r 
Manner geseh en  h a t te n "  (GW; S . 20U ). D ie se s  Thema e r s c h e in t  in  d r e i  
V a r ia t io n e n  und w e c h s e lt  dann zum Thema "Leben-Tod" t ib e r ,  immer noeh 
in  V erbindung m it dem Thema "Madchen" und " L ie b e ,"  a b e r  das U b erleb en  
im K rie g  u b e rw ie g t a l s  Thema am E nde. I n  d i e s e r  G e sc h ie h te  i s t  a l s o  
d ie  Fugenform  n ic h t  ganz s t r i k t  d u rc h g e fu h r t  w orden , s i e  k e h r t  n i c h t  
zum A usgangsthem a z u ru c k .
E isen b ah n en  m it ih rem  Rhythmus und i h r e r  M elodie i h r e r  S c h ie n e n -  
s t r a n g e  und S ta t io n e n  s in d  das Thema i n  E ise n b ah n e n , n a c h m itta g s  und 
n a c h ts . Auch s i e  s in d  " u n te rw e g s ,"  s in d  "w ie w i r , "  s in d  S ta t io n  und 
S c h ie n e n s tra n g  z u g le ic h ,  s in d  e insam  w ie in  V o rb e i , v o r b e i . B o rc h e r t  
e rw ahn t d r e i  V a r ia t io n e n  d e r  E ise n b ah n e n , a b e r  a l l e  "k ip p en  e in e s  
Tages aus den G le ise n  und s te h e n  s t i l l "  (GW; S . 6 3 ) . D ie " S c h re ie "  
d e r  E isen b ah n en , i h r e  "M e lo d ie ,"  i h r  " L ie d ,"  i h r  " P f i f f , "  i h r  "Summen" 
(GW; S . 61 -63 ) s in d  K la n g v a r ia t io n e n  des Symbols f u r  das m en sch lich e  
U n terw egs- und A u s g e l i e f e r t s e in .  D iese  Anwendung d e r  a k u s t is c h e n  
V ariat'-ionen  e r i n n e r t  s e h r  s t a r k  an d ie  N ach te  m it ih r e n  S c h re ie n  in  
Im M ai, im Mai o c h r ie  d e r  Kuckuck.
Die l e t z t e  P r o s a a r b e i t  i s t  w e s e n t l ic h  la n g e r  und kom plexer a l s  
d ie  m e is te n ,  d ie  B o rc h e r t  g e sc h r ie b e n  h a t .  D er v a r i i e r t e  S c h re i  e r -
k l i n g t  l e i tm o t iv i s c h  d u rch  d ie  N ach te  des ganzen  J a h r e s  h in d u rc h  und 
k u lm in ie r t  i n  dem K u ck u ck ssch re i des "V ogels Einsam " in  d e r  warmen M ai- 
n a c h t .  D ie se r  K u ck u ck ssch re i w ird  b e i  B o rc h e r t sy m b o lisch  m it dem Auf— 
s c h r e i  d e r  m en sch lich en  S e e le ;  e r  b i r g t  in  s i c h  d ie  v ie le n  m en sch lich en  
N ote d e r  G e n e ra tio n  B o r c h e r ts ,  d e r  v e r r a te n e n  Ju g en d  j e n e r  J a h r e .  In  
d i e s e r  P r o s a a r b e i t  l e i t e t  d e r  D io h te r  den L e se r  iib e r d ie  S c h r e ie -  
V a r ia t io n e n  z u r  A nklage an d ie  Z e i t , a u s g e lo s t  du rch  d ie  A ngste  des 
E in z e ln e n , d e r  n ic h t  i n  d e r  g eb o rgenen  A tm osphere d e r  n a c h t l ic h e n  
S tra sz e n b a h n  einem  b estim m ten  Z ie l  z u s t r e b t .  D ie i n  d e r  Bahn "m ussen 
doch g l i ic k l ic h  s e i n ,  . . . s i e  kennen  den Namen i h r e r  S ta t io n  ganz g e -  
n a u , . . . ih n e n  kann n i c h t s  p a s s i e r e n ,  . . . s i e  haben  w eder Hunger 
noch Heimweh, . . . A ngst konnen s i e  n ic h t  h ab en ; s i e  haben  doch L ic h t .  
S ie  kennen den Kuckuck doch n i c h t "  (GW; S . 2 3 0 -2 3 1 ). I n  d i e s e r  W elt 
d es  D ra u sz e n se in s  g ib t  e s  e in  F e n s te r ,  " e in  h e l l e s  warmes v e r f u h r e r i -  
sch es  V ie re c k  . . .  i n  d e r  f u r c h t e r l i c h e n  K a lte  d e r  N ach t"  (GW; S . 2 3 3 ) . 
Durch d ie s e s  Z w isc h e n sp ie l s t e u e r t  B o rc h e r t  w ie d e r  a u f  das Thema d e r  
E in sa m k e it und des A u sg e s to sz e n se in s  d e r  Ju g en d  h in .  Der Kuckucks­
s c h r e i  in  d e r  M ainacht l a s z t  ih n  f r i e r e n ,  d ie  k u rz e  Z e i t  G e b o rg e n h e it , 
d ie  e r  b e i  d e r  F ra u  h i n t e r  dem e r l e u c h te te n  F e n s te r  v e r b r a c h te ,  w ird  
ab erm als  du rch  ih n  z e r s t o r t .
Der S c h re i w ird  b e g l e i t e t  von "es  g i b t  k e in e  V okabel f u r "  d ie s e  
o d e r je n e  f u r c h t e r l i c h e  L e b e n se rfa h ru n g ; l e i tm o t iv i s c h  t r e i b t  d i e s e r  
T e i l s a t z  d ie  A ussage d e s  S p re c h e rs  w e i t e r .  Der S c h re i d e r  H erzen  d e r  
A u sg e s to sz e n e n , d ie  un te rw eg s s i n d ,  w ird  dem d e r  Lokom otive g l e i c h ,  e r  
w ird  e in  H eiraw ehschrei, Heimweh n ach  einem  F e tz e n  zu Hause und nach  d e r  
neuen  u to p is c h e n  S ta d t  (GW; S . 2 ^ 2 ) ,  d ie  e s  n ie m a ls  geben w ird .
IV r S c h re i w ird  B o rc h e r ts  A n k lag e , d e r  Mund s e in  S p ra c h ro h r . Es i s t
m ehrm als a u f  E dvard  Munchs B ild  "Der S c h re i"  in  Zusammenhang m it 
B o rc h e r ts  p o e t is c h e n  S c h re i  h in g e w iese n  w orden. Am Ende d i e s e r  P ro s a -  
a r h e i t  t r i t t  d e r  Mensch w ie d e r  nach  " d ra u s z e n ,"  "w iederura v e r lo r e n ,"  
so w ie ain E ingang  d e r  E rz a h lu n g . D ie "E in sa m k e it in  d e r  g ro sz e n  S ta d t"  
i n  s e in e n  V a r ia t io n e n  i s t  auch  das Thema e i n e r  w e i te r e n  P r o s a a r b e i t ,  
G esprach  u b e r  den D achern . A ls L e itm o tiv  verw endet B o rc h e r t  d ie  V er- 
ben " s t e h e n ,"  " b r u l l e n , "  " a u s g e l i e f e r t "  und das H auptw ort " G e la c h te r"  
(GW; S . U 8 -5 8 ). Das "ohne A ntw ort"  und d ie  F rage  nach  dem Morgen b e -  
k r a f t i g e n  das Thema und fu h re n  es  dem Ende z u , je d o ch  m it mehr H o ff-  
nung a l s  e s  Beckmanns Ruf am S c h lu sz  des Dramas D rauszen  v o r d e r  Tiir 
a u s d r i ic k t .
In  d e r  S t r u k tu r  s in d  b e id e  le tz tb e s p ro c h e n e n  P rosaw erke  B o rc h e r ts  
n ic h t  so k l a r  a u fg e b a u t w ie  An d iesem  D ie n s ta g . T ro tzdem  s in d  E in -  
th e m ig k e it  und V a r ia t io n e n ,  u n te rb ro c h e n  von Z w is c h e n s p ie le n , in  b e id e n  
Werken vorhanden  und konnen d e sh a lb  in  ih rem  A ufbau d e r  Fugenform  z u -  
g e sc h r ie b e n  w erd en . B o rc h e r ts  A u ssag e , d ie  d u rch  e in  w ie d e r h o l te s  
Einhammern von B ild e rn  und M otiven  den L e s e r  immer w ie d e r  a u f  den 
Z e n tra lp u n k t h i n l e i t e t , kann o f t  a l s  kom plex e in th e m ig  o d e r  a l s  m ehr- 
th em ig  a u f g e f a s z t  w erd en . Der V e r fa s s e r  n e ig t  mehr d a z u , B o rc h e r ts  
P ro sa -A u ssag e  in  d e r  Fugenform  zu s e h e n , obwohl d ie  S onaten fo rm  
s t r u k t u r e l l  w e s e n t l ic h  o f t e r s  v e r t r e t e n  i s t .  D ie S o n a te  b ra u c h t  mehr 
Raum, um a b g e sc h lo sse n e  Themen v o l l  d u rc h z u f iih re n , in  d e r  Fuge i s t  
auch d ie  Kurze m o g lic h , d ie  i n  B o rc h e r ts  P r o s a a r b e i te n  so  k l a r  h e r -  
v o r s t  L ch t.
R hapsodie
Das B h ap so d ie n h a f te  in  B o rc h e r ts  P ro s a  t r i t t  h a u p ts a c h l ie l i  in
e in e r  A rt s e in e r  D ich tu n g  h e r v o r ,  i n  s e i n e r  H e im a td ic h tu n g . In  i h r  
v e r h e r r l i c h t  e r  s e in e  H e im a ts ta d t Hamburg m it dem H afen und d e r  E lb e . 
Das s in d  d ie  G rundthem en; Hamburg i s t  b e i  ihm "W ille  zu s e in "  (GW;
S . 7^)»  d e r  H afen b e d e u te t  f u r  ih n  "H eim kehr,"  und d ie  E lb e  i s t  w ie  
das L eben , " l u s t v o l l  und l e i d v o l l "  (GW; S . 9 ^ -9 8 ) ,  man musz s i e  l i e b e n ,  
d ie s e  "g ro sz e  g u te  E lb e ."  A ber auch  d ie  H offnung an e in  b e s s e r e s  
M orgen, d e r  W ille  zum N eubeginnen i n  d ie sem  z e r s t o r t e n  Hamburg, d ie  
N a tu r m it ih r e n  G eheim nissen  und d ie  G erausche  d i e s e r  S t a d t ,  "zw ischen  
T e ich  und Strom " (GW; S . 72) und d ie  k lo p fe n d e n  H erzen z w e ie r ,  d ie  
n a c h ts  im Regen d u rc h  Hamburgs S tr a s z e n  g e h en , s in d  Themen in  B o rc h e r ts  
P ro sa rh a p so d ie n . D er V e r f a s s e r  em pfand, dasz  v i e r  Werke i n  d ie  K a te -  
g o r ie  "R h ap so d ie"  g e h o re n , aus dem Gesam twerk d ie  A rb e ite n :  Hamburg
und Die E lb e  und aus dem N ach laszb an d : Die t r a u r i g e n  G e ra n ie n , d ie
K u rz g e sc h ic h te  Das G e w itte r  und L ieb e  b la u e  g ra u e  N a c h t.
Hamburg i s t  e in e  e in z ig e  L ie b e s e rk la ru n g  an d ie s e  S t a d t ;  an d ie  
A l s t e r ,  d ie  H a u se r , P a rk s  und F l e e t e n ,  an d ie  v e r f u h r e r i s c h e n  F rauen  
und den h e r r l i c h e n  Ham burger W ind, an d ie  G eriiche des H a fen s , an d ie  
u n s te r b l ic h e n  T o ten  des M am m utfriedhofes O h ls d o rf  und v i e l e s  m ehr: im
a llg e m e in e n  an das Leben s c h le c h th in .
-*-n E lbe  s i n n t  d e r  D ic h te r  tib e r das G e s te rn  d e r  V o rk r ie g s z e i t  
n a c h , a l s  E lbe  und d e r  H afen noch  d e r  P u ls s c h la g  d e r  S ta d t  w aren . Er 
h o r t  je d o c h  schon w ie d e r  d ie  Z uku n ftsm u sik  e in  f e m e s  D onnera und Ge- 
drohn a u f  den W e rf te n , h o r t  den Larm von d e r  L u s t des l a u te n  Lebens 
d ie s e r  S ta d t  und vem im rat ganz h e im lic h  " d ie  Posaunen d e r  Mammutkahne" 
(GW; S. 97)* d ie  das g e s c h a f t ig e  Leben und T re ib e n  des H afens in  
kommenden J a h re n  an k u n d ig en .
Die E lb e  i s t  f u r  ih n  S c h ic k s a l s f lu s z ,  L eb en sstro m . In  i h r  v e r -
e in e n  s ic h  a l l e  G eru ch e , " s i e  l a s z t  k e in e n  G estank  a u s ,  d e r  a u f  d e r  
W elt vorkommt" (GW; S . 9*0. A ber B o rc h e r t l i e b t  d ie s e n  G eru ch , b e i  
ihm  r i e c h t  s i e  "nach  L eb en ,"  "nach  H e im a t,"  "nach  Hamburg und nach  d e r  
ganz g ro sz e n  W e lt ."  In  d i e s e r  W e lt ,  d ie  von d e r  E lb e  in  r e c h t s  und 
l i n k s ,  vo rn  und h i n t e n ,  u b e r  uns und u n te r  uns a u f g e t e i l t  w ird ,  s t e h t  
d e r  M ensch, d e r  D ic h te r  s e l b s t :  "M itte n  d r in "  (GW; S . 9 8 ) . Hamburg- 
A lto n a ,  d ie  E lbe  und d e r  H afen w urden von B o rc h e r t  in  se inem  z w o lf-  
z e i l i g e n  v a g a n te n h a f te n  G ed ich t "D ie E lb e"  (NG) m it g l e i c h e r  L iebe  
besungen  w ie in  den b e id e n  oben b e sp ro ch e n en  P r o s a a r b e i te n .  Das Ge- 
w i t t e r  und L ieb e  b la u e  g ra u e  N acht h a t  d ie  L ieb e  z w e ie r  ju n g e r  Menschen 
abends im Regen in  Hamburg zum Thema. In  d ie s e n  b e id e n  G e sc h ic h te n , 
d ie  s ic h  s e h r  a h n e ln , e r s c h e in t  d ie  S ta d t  und d ie  N a tu r  a l s  g ro sz e  
K u lis s e  zu dem H e rz sc h la g  d e r  L ieb en d en . Hamburg i s t  i n  d e r  l e t z t e r e n ,  
w ie  schon  in  Hamburg s e l b s t ,  " S t e i n t i e r  S t a d t , "  in  d e r  d e r  Regen d ie  
" S in fo n ie n  d e r  ta u s e n d  T ro p fe n ,"  d ie  b e i  N acht " a u f  das P f l a s t e r  
p la u sc h e n  und r a u s c h e n ,"  e r k l in g e n  l a s z t ,  o d e r  m it "w in z ig en  Gong- 
s c h la g e n  in  den S trom  g lu c k s t "  (NL; S . 3 7 ) . L ieb e  b la u e  g ra u e  H acht 
i s t  e in e  Hymne an d ie  v e r f i ih r e r i s c h e  und b e ra u sc h en d e  n e b l ig e  N a ch t, 
in  d e r  das L ie b e sp a a r  " z i e l l o s , \ - ,o r t lo s , z e i t l o s "  d u rch  d ie  " n a c h t-  
v o l le n "  G r o s z s ta d ts t r a s z e n  g e h t .
In  G e w itte r  i s t  d ie  N a tu r ,  d ie  s o g a r  d ie  " A ls t e r  e r b le ic h e n "  
l a s z t ,  e tw as b a r t e r ;  d e r  Wind j a u l t e ,  " r i e s i g e  R eg en tro p fen  k la ts c h e n  
k a l t  und rh y th m isc h  a u f  d ie  S t r a s z e n ,"  B l i t z e  g in g e n  u b e r  den Himmel 
und " d e r  Donner b e l l t e  g e r e i z t  u b e r  den D achem " (NL; S . ^ 2 ) .  In  
d i e s e r  Hamburger N acht w a r te te  e in  L ie b e sp a a r  in  einem  H a u s f lu r ;  s i e  
h i e l t  a n g s t l i c h  s e in e  Hand. Das G e w itte r  t r i e b  s i e  e n g e r  a n e in a n d e r ,  
a l s  s i e  e s  n o rm a le rw e ise  w a ren , so  d asz  d ie s e s  E r le b n is  f u r  b e id e  e in
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u n g lu c k lic h e s  Ende nahm. Das U n w ette r k la n g  a b , " d ie  A ls te r  s c h m a tz te  
g lu c k se n d  m it den d ick en  R eg e n tro p fen "  (NL; S . U3 ) und d ie  e r s t e n  
S te rn e  e rs c h ie n e n  am " sa u b e re n  Himmel" u b e r  Hamburg.
B eide N a c h la s z g e sc h ic h te n  haben  e in e n  k la r e n  H a n d lu n g sa b la u f . 
Z u s a tz l ic h  h a t  D ie l i e b e  b la u e  g ra u e  N acht noch e in e  Lobhymne a u f  d ie  
Hamburger N a c h te , in  d e r  b la u  und g ra u  l e i tm o t iv i s c h  d ie  Stimmungen 
s o lc h e r  N achte b e s c h re ib e n .  D ie k lo p fe n d e n  H erzen z w e ie r  ju n g e r  
Menschen to n e n  in  b e id e n  P r o s a a r b e i te n  d u rch  d ie  g e h e im n isv o lle n  G ro sz- 
s t a d tn a c h te .
Die R hapsodie  l e g t  den Schw erpunkt a u f  den I n h a l t  und i s t  in  
i h r e r  A ufbauform  s e h r  f r e i . D eshalb  s in d  d ie s e  v i e r  b esp ro ch en en  
P r o s a a r b e i te n  B o r c h e r t s ,  d ie  k e in e  gemeinsam e A ufbauform  b e s i t z e n ,  
P ro sa rh a p so d ie n  u b e r  Hamburg und d ie  N achte  in  d i e s e r  S t a d t .  Hamburg 
s e l b s t  i s t  d ie  k r a f t v o l l s t e  und l e b e n s f r e u d ig s te  R hapsodie  B o rc h e r ts .  
U n te r  s e in e n  noch v e rb lie b e n e n  G ed ich ten  geben  m e h re re , a u s z e r  dem schon  
erw ahn ten  "D ie E lb e "  e in  d e u t l i c h e s  Z eugnis f u r  d ie  L ieb e  zu s e i n e r  
H e im a ts ta d t Hamburg und d e re n  Menschen ab . S ie  ervrecken rh a p s o d ie n -  
h a f t e  B i ld e r  in  dem L e s e r ,  d ie  denen d e r  v i e r  b e sp ro ch en en  P r o s a a r ­
b e i t e n  ah n e ln  o d e r  nahekommen. Schon i h r e  T i t e l  d e u ten  g r o s z t e n t e i l s  
a u f  den I n h a l t ,  w ie  " In  H am burg," " G r o s z s ta d t ,"  b e id e  im G esam tw erk, 
und " A lto n a ,"  "Hamburg 1 9 ^ 3 ,"  "Ham burger Dorn," " H a fe n g e d ic h t,"  "H afen - 
l i e d , "  "D ie S ta d t  -  Thema in  d r e i  T e i le n "  und " S t a d t b i l d , "  d ie  im 
B o rc h e r t-N a c h la sz  s in d .  A ber auch  " N a c h t l ie d ,"  "Ich . b in  d e r  N ebel" 
aus dem N a c h la sz , sow ie " L a te m e n tra u m "  (GW; S . 7) s p ie g e ln  d ie  
A tm osphere d i e s e r  G r o s z s ta d t ,  b e so n d e rs  i n  den N ach ten , w id e r .  Die 
oben g en an n ten  G e d ich te  geh o ren  h a u p ts a c h l ic h  in h e i l t l i c h  d e r  M usikform  
R liapsodie a n , s t ru k tu rm a s z ig  s in d  s i e  a l l e r d in g s  n ic h t  e i n h e i t l i c h .
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S ie  s in d  t e i l s  s t r e n g  g e t e i l t ,  w ie  "D ie S ta d t  — Thema in  d r e i  T c i l e n ,"
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o d e r v o l l i g  f r e i  in  d e r  A ufbau- und V e rsfo rm , v i e  "Ham burger Dom."
Es i s t  b e m erk en sw ert, w ie  s t a r k  B o rc h e r ts  H am burg-Liebe a u sg e p ra g t 
w a r , was ih n  w iederum  aus d e r  K a te g o r ie  d e r  N a c h k r i e g s l i t e r a tu r  o d e r 
d e r  L i t e r a t u r  des N eubeginns nach  d e r  S tu n d e  N u ll von 19^5 d e u t l i c h  
h e ra u sh e b t und ih n  davon w e it  e n t f e r n t .  M eyer-M arw itz s a g t  i n  se inem  
N achwort zu dem G esam tw erk, d a sz  in  B o rc h e r ts  Hamburg-Hymnus, e r  m e in t 
h a u p ts a c h l ic h  dam it d ie  oben e rw ah n ten  P r o s a a r b e i t e n ,  " d ie  S ta d t  Ham­
b u rg  p l o t z l i c h  e in e  W e lt , e in  T e i l  e in e s  g ro sz e n  Ganzen und n i c h t  mehr 
i d y l l i s c h e r  L o k a lb e re ic h  gew orden s e i "  (GW; S . 3 3 8 ). Was B o rc h e r t  da 
g e s c h r ie b e n  h a t ,  s e i  " e in e  n e u e , w e ltzu g ew an d te  H e im a td ic h tu n g , b e -  
f r e i t  aus d e r  k o n s e rv o tiv e n  Enge und B e q u e m lic h k e it ,"  f a h r t  e r  f o r t .  
Ruhmkorf s a g t  dazu  im V e rg le ic h  m it H e in e , dem D ic h te r  des "N o rd see - 
Z y k lu s ,"  " s e i t  dem Emig ra n te n  H eine  i s t  auch d ie  S ta d t  Hamburg n ie  
w ie d e r m it s o lc h  w erb en d e r S chw arm erei, m it s o lc h e r  In b r u n s t  a n g e d ic h -  
t e t  worden w ie j e t z t  von dem u b e r  J a h r e  U m h e rg e trie b en e n , dem Zwangs- 
v a g a n te n , dem u n s te te n  H eim kehrer. "13^ Ruhmkorf n e n n t B o rc h e r ts  Ham- 
burg-Hymnus " G ro s z s ta d td ic h tu n g  und H e im atp o es ie  im g le ic h e n  M asze." 
B o rc h e r ts  D ich tung  habe e tw as "bew uszt und t r o t z i g  G r o s z s ta d t is c h e s  
s e in e  D ich tung  " s p e i s t  s i c h  aus d e r  e in g e b o re n e n , aus d e r  S p rach e  d e r  
K in d h e i t , aus den R esourcen  des A l l t a g s  und d e r  H eim at.
^33 n i ch t  im Gesamtwerk a u fg e f i ih r te n  G ed ich te  b e f in d e n  s ic h  
im B o rc h e r t-N a c h la sz  (NG) d e r  S t a a t s -  und U n iv e r s i t a t s b ib l i o th e k  
Uumburg.
1-jIi
5 P e te r  Ruhm korf, S . 110.
135 E bda., S . 110.
150
Das L ied
Beim L esen  von B o rc h e r ts  L y r ik  m erk t man s e h r  b a l d ,  dasz  d ie  L ie d -  
form  des t r a d i t i o n e l l e n  S tr o p h e n l ie d e s  von ihm b e v u sz t angevand t v u rd e . 
Wie s e h r  e r  L ie d e r  im p o e t is c h e n  S in n e  s c h r i e b ,  d r iic k te  e r  in  seinem  
L ie d  "G ed ic h te  s o l l e n  Blumen s e in "  a u s ,  i n  dem e r  s a g t :  "G ed ich te
s o l l e n  L ie d e r  s e i n ,  /  d a r in  d ie  S e e le  s in g t  (N G ) .^ ^
Das t r a d i t i o n e l l e  S t r o p h e n l ie d ,  in  dem je d e  S tro p h e  d ie s e lb e  
M elodie  h a t , i s t  iib e r J a h rh u n d e r te  d u rch  das V o lk s l ie d  und das K irc h e n - 
l i e d  g e p f le g t  v o rd e n  und im B ew u sz tse in  a l l e r  M enschen im d e u tsc h e n  
Sprachraum  le b e n d ig  g e b l ie b e n . D ie se  L ied fo rm  i s t  s in g b a r ,  d i e  M elod ie  
i s t  m e is t  s tim m u n g strag en d  und e in f a c h ,  d e r  T ex t v e rv e n d e t o f t  unkom- 
p l i z i e r t e  S p ra c h e , und d ie  V erse  enden im Reim. D ie s e r  t r a d i t i o n e l l e n  
L ied fo rm  e n tsp ra n g e n  im 2 0 . J a h rh u n d e r t  das D e k la m a tio n s l ie d , v i e  zum 
B e i s p ie l  von J o s .  M atth . H a u e r, und das A g i t a t i o n s l i e d ,  das p o l i t i s c h e  
K a m p flied , v ie  d a s ,  das Hanns E i s l e r  zu G ed ich ten  von B e r t o l t  B re ch t 
k a m p o n ie r te .
Von den von B o rc h e r t  s e l b s t  m it  L ie d  b e t i t e l t e n  G ed ich ten  s in d  
v i e r  v e r to n t  v o rd en  ( s ie h e  A nhang), d r e i  aus dem G esan rtverk . n am lich  
" A b e n d lie d ,"  " K in d e r l ie d "  und "Das g ra u ro tg ru n e  G r o s z s ta d t l i e d "  s o v ie  
"Das L ied  d e r  A ngst"  (NG). "Das g ra u ro tg ru n e  G r o s z s ta d t l i e d "  h a t  e in e  
v e rs c h ie d e n e  M elodie  f u r  je d e  d e r  d r e i  S tro p h e n , e s  i s t  d e r  Form des 
K u n s t l ie d e s  n a h e , in  dem d e r  ganze  T ex t d u rch k o m p o n ie rt i s t .  Andere 
G e d ic h te ,  d ie  auch v e r to n t  v u rd e n  und a u f  dem S tr o p h e n l ie d  a u fg e b a u t
Das e r s t e  g e d ru c k te  G ed ich t B o rc h e r ts  e r s c h ie n  1938 im 
Hamburger A n z e ig e r . B o rc h e r t b e t i t e l t e  e s  m it  R e i t e r l i e d  ( P e te r  
R uhm korf, S . 3^T; e s  i s t  je d o c h  i n  A ufbau und Form k e in  L ie d ,  e s  i s t  
i n  f r e i e r  Form ohne E ndreim .
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s in d ,  entstam m en dem G esam tw erk. "V ersuch  e s ! "  "M uscheln , M u sch e ln ,"  
" L ie b e s g e d ic h t , "  " In  Ham burg," "L eg en d e ,"  "Regen" und " G r o s z s ta d t ."
In  dem d r e is t r o p h ig e n  "M uscheln , M uscheln" t r i t t  e in e  A nderung in  d e r  
M elodie d e r  zw eiten  S tro p h e  a u f .  Es e x i s t i e r e n  noch w e i te r e  G e d ich te  
B o r c h e r ts ,  denen d ie  L ied fo rm  zugrunde l i e g t ,  d ie  a b e r  n ic h t  v e r to n t  
s in d .  Zu ih n e n  z a h le n  aus dem N ach la sz  " H a f e n l ie d ,"  " N a c h t l ie d ,"  
" S t i l l e  S tu n d e"  und "Morgen" sow ie das " L ie b e s l ie d "  aus dem G esam tw erk. 
Mehrmals b e g in n t  B o rc h e r t  Jed e  S tro p h e  e in e s  L ied e s  m it d e rs e lb e n  
Z e i l e ,  w ie  i n  "M orgen," " S t i l l e  S tu n d e ,"  " K in d e r l ie d "  o d e r  "A b en d lied "  
o d e r  e r  e n d e t Jed e  S tro p h e  m it d e r s e lb e n  Z e i l e ;  a l s  B e i s p ie l  dazu  
mogen "L ie d  d e r  A n g s t ,"  "V ersuch  e s ! "  und  " S t i l l e  S tu n d e"  d ie n e n , das 
' l e t z t e r e  i s t  Jedoch  n i c h t  im E ndreim  des t r a d i t i o n e l l e n  S tro p h e n l ie d e s  
g e s c h r ie b e n . A ls e in  B e i s p ie l  des D e k la m a tio n s lie d e s  k o n n te  B o rc h e r ts  
" Z e r f a l l  das Leben” (NG) g e l t e n ,  das e r  einem  B r i e f  an V era  M o lle r  vom 
1 . J a n u a r  19^1 (BN) b e i f i i g t e .  In  d iesem  d r e is t r o p h ig e n  G ed ich t in  
s t r e n g e r  Form und m it Endreim  u b e rw ie g t d ie  A u ssag e , d e r  K lang d e r  
W o rte , das L y r isc h e  t r i t t  i n  den H in te rg ru n d .
A ndere M u s ik te rm in i, in  d e r  L y r ik  a l s  T i t e l  verw endet
B o rc h e r t b e n an n te  e in ig e  s e i n e r  G ed ich te  nach  e i n e r  M usikform  
o d e r  m u s ik a lis c h e n  G a ttu n g . D iese  s in d  " C a p r ic c io ,"  " C o n c e r ti  g r o s s i , "  
" H a f e n b a l l a d e " D a s  K o n z e r t ,"  " N o ttu m o "  und "R equiem ." W e ite re  Ge- 
d i c h t s t i t e l ,  d ie  a u f  d ie  K la n g - und T onw elt d e r  M usik h in d e u te n ,  s in d  
" H e r b s t l ic h e s  C re sc e n d o ,"  " M e lo d ie ,"  " M o lls tro p h e "  und zwei G ed ich te  
m it dem T i t e l  "M usik ."
Das C a p r ic c io  i s t  e in  "M usikstuck  in  f r e i e r  Form von e ig e n w illig o in
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h u m o ris tis c h e n  C h a r a k te r ." ^ T  B o rc h e r ts  " C a p r ic c io ,"  d as  im F ru h ja h r  
19^3 e n t s t a n d ,  m a lt d ie  Stimmung e in e s  L ie b e sp a a re s  in  e i n e r  Sommer- 
n a c h t im P a rk . Das F l u s t e m  und d ie  Kiisse d e r  L ieb en d en  w erden von 
dem Gesang d e r  G r i l l e n  und dem K n arren  e i n e r  B arke im Wind b e g l e i t e t .  
B o rc h e r ts  T i te lw a h l  s o l l t e  v i r t u o s  a u f  d ie  Stimmung d ie s e s  von a l l e r  
E rdenschw ere  b e f r e i t e n  B ild e s  h in w e is e n , d as  von e in ig e n  N a tu rg e ra u -  
schen  u n te rm a lt  w ird . So w ie das M u sik stu ck  h a t  auch  s e in  G ed ich t 
k e in e  gebundene Form.
Das C o n certo  G rosso  i s t  im Aufbau e in e  S o n a te . Das T y p isch e  
d ie s e s  b a ro c k en  O rc h e s te rw e rk e s  i s t  das w e t t s t r e i t a r t i g e  Zusammenwirken 
e in e r  k le in e n  In s tru m e n ta lg ru p p e  m it dem v o l le n  O rc h e s te r  ( g r o s s o ) .  
B o rc h e r ts  " C o n c e r t!  G ro s s i"  e n t s t a n d  19^0 nach  einem  M usikabend im 
Hause H ager-Buszm ann. In  ihm z e ic h n e t  e r  e in  S tim m u n g sb ild  e in e s  s ic h  
h in g e b u n g sv o lle n  L auschens e i n e r  M e lo d ie , d ie  w ie  f e m e s  Rufen aus 
einem  Tempel zu kommen s c h e i n t .  Bestim m end in  d i e s e r  Tem pelm usik i s t
i
das G eton d e r  G eigen und B ra ts c h e n , d ie  auch d ie  dom in ie ren d en  In ­
s tru m e n ts  e in e s  C o n certo  G rossos s in d .  Das G ed ich t B o rc h e r ts  d riic k t 
e in e  E in h e i t  von M usik und Gemutsstimmung a u s ,  was d e u t l i c h  a u f  e in  
s t a r k e s  M usikem pfinden d es  D ic h te r s  h in w e is t .  Wie schon  das " C a p r ic c io "  
h a t  auch  d as  " C o n c e r ti  G ro s s i"  m ehr d ie  Stimmung und das Em pfinden 
zum A usdruck a l s  d ie  m u s ik a lis c h e  Form.
In  d e r  " H a fe n b a lla d e ,"  d ie  w ie  d ie  B a lla d e  des T ro u b adours des 
M i t t e l a l t e r s  e in  G eschehen d a r s t e l l t  und i n  S tro p h en  e i n g e t e i l t  i s t ,  
3;.lszt B o rc h e r t dor. G ro te sk e  und d ie  S a t i r e  und e in e n  A nklang an d ie
Brockliaui.' R n zy k io p iid ie , 1 ? . A u f la g e , W iesbaden.
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M o rita te n  des g ro sz e n  M e is te r s  B e r t o l t  B re c h t d u re h k lin g e n . Der T i t e l  
v e rw e is t  b e i  B o rc h e r t mehr a u f  den I n h a l t  a l s  a u f  den Aufbau o d e r d ie  
Form , obwohl e r  d ie  d r e i s t r o p h ig e  E i n te i l u n g  g ew ah lt h a t .
Das K o n zert in  d e r  M usik , w ie  auch das e rw ah n te  C o n certo  G ro sso , 
b e z e ic h n e t  k e in e  M usikform , so n d e m  d ie  T e c h n ik , " e in  M eis te rw e rk  aus 
dem G eg en e in an d er z w e ie r  o d e r  m e h re re r  Gruppen a u fz u b a u e n ." 1^® 
B o rc h e r ts  " K o n z e r t d a s  i n  h a n d s c h r i f t l i c h e r  K opie im Anhang d ie s e r  
A rb e i t  i s t ,  i s t  genau  d a s ,  a u f  N a tu rg e ra u sc h e  u b e r t r a g e n ,  was d ie  
D e f in i t io n  f i i r  d ie  M usik s a g t :  E in  harm oniseh .es Zusam m enklingen von
T onen , so  w ie  s i e  d e r  D ic h te r  in  s e i n e r  Umgebung h o r t e .  S e in  S t r e i c h -  
o r c h e s t e r  s in d  d ie  s in g en d e n  I n s e k te n ,  d ie  den b lu h en d en  K irschbaum  
um sch w irren . Dazu g e s e l l t  s i c h  das paukende G erausch  e in e r  E ise n b a h n , 
das m e lo d isch e  G lucksen  e in e s  W asserh ah n s , das w ie  e in  Gong k l i r r t ,  
und e in  S p a tz e n c h o r . D ie s e r  Zusammenklang des "Troram elns, F l o t e n s , 
S in g en s  und P ie p e n s"  i s t  f u r  B o rc h e r t  M usik , e in  K o n zert d e r  N a tu r ,  das 
ih n  zum S c h re ib e n  b e f l u g e l t .  R ic h t ig e r  k o n n te  e r  d ie s e s  G ed ich t kaum 
b e t i t e l n ,  e s  i s t  e in  e in z i g e r  h a rm o n isch e r W ohlklang f i i r  s e in e  O hren.
D er K lang d e r  W orte und d e re n  g em essener F lu s z  i s t  auch in  se inem  
" N o ttu m o "  stim m ungsw eisend und i n  d iesem  A spekt dem m u s ik a lis c h e n  
N o ttu rn o  o d e r  N o ctu rne  a n g e p a s z t .  Wie auch  i n  d e r  M usik i s t  d as  Ge­
d ic h t  e in  k u rz e s  N a c h ts tu c k  t r a u m e r is c h e n  C h a ra k te r s .  H ie r  h a t  d e r  
D ic h te r  a b e rm a ls  den M u s ik t i t e l  s e h r  p re g n a n t  f i i r  s e in e  l y r i s c h e  A us- 
s age g e w a h lt .
Das Requiem im s t r e n g e n  S in n e  i s t  e in e  Totenm esse am B e g ra b n is -
R udolph T s c h ie r p e ,  K le in e s  M u sik lex ik o n  (Hamburg: Hoffmann
und Compe, 1951)*
V j h
t a g ,  im w e i te r e n  p o e t is c h e n  S in n  a b e r  auch e in  N ach ru f. I n  d iesem  
S in n  i s t  B o rc h e r ts  G ed ich t "Requiem " g e h a l t e n ,  e s  i s t  d e r  A bsch ied  
z w e ie r  s ic h  L ieb en d en .
D iese  z u l e t z t  oben b e sp ro ch en en  se c h s  G e d ic h te , d e re n  T i t e l  a u f  
d ie s e  o d e r Jen e  M usikform  o d e r  -gafctung h in w e ise n , d e u te n  a u f  B o rc h e r ts  
V e rs ta n d n is  f i i r  d ie  k l a s s i s c h e  M usik sow ie a u f  s e in  M usikem pfinden.
In  d ie s e n  se c h s  G ed ich ten  iib e rw ieg t ganz d ie  S ee len stim m u n g , d e r  Form 
o d e r  A ufbau h a lb e r  s c h e in t  e r  d ie  T i t e l  n i c h t  g ew ah lt zu h ab en .
D ie se lb e  B eobachtung  t r i f f t  auch  f i i r  d ie  z u s a tz l i c h  oben g en an n ten  
G ed ich te  m it  M u s ik t i te ln  z u , dem " H e r b s t l ic h e n  C re sc e n d o ,"  in  dem d ie  
la u te n  S c h lu sza k k o rd e  d e r  N a tu r im H e rb s t e r k l in g e n ,  o d e r  in  " M e lo d ie ,” 
wo d e r  F r i ih l in g  und d a s  Erwachen d e r  N a tu r a k u s t i s c h  e r t o n t .  D ie 
t r a u r i g e  Stim m ung, d u rch  das E n t f l i e h n  d e r  Z e i t  h e r v o r g e r u f e n , bestim m t 
den Ton d e r  f i i n f z e i l ig e n  " M o lls tro p h e ."  M oll in  d e r  M usik s in d  Ton- 
a r t e n  m it  k l e i n e r  T e r z ,  einem  G anz- und einem  H a lb to n . D iesen  Ton- 
a r t e n  h a f t e t  e in  b e s tim m te r  w e ic h e r  und t r a u r i g e r  C h a ra k te r  a n ; d e r  
T i t e l  des G e d ich te s  g e h t so m it w ie d e r  ganz a u f  das I n h a l t l i c h e  e in .  
B o rc h e r ts  zw ei G e d ich te  "M usik" s in d  B e k e n n tn is se  des s e e l i s c h  und 
a k u s t i s c h  emp f in d s  amen D ic h te r s  f i i r  s e in e  M u sik v e rb u n d e n h e it. In  
ih n e n  v e r h e r r l i c h t  e r  d ie  N a tu r ,  den Gesang d e r  V ogel und d ie  "W orte 
d e r  L ie b e n d e n ,"  s i e  s in d  M usik i h r e r  S e e le n ,  s i e  s in d  Urm usik und 
u r s p ru n g l ic h e  M usik.
G erade d ie  l e t z t e n  B e i s p i e l e , w ie  auch  das G ed ich t "Das K o n z e r t ,"  
l a s s e n  B o rc h e r t  d e u t l i c h  a l s  M enschen e rk e n n e n , d e r  o f t  in  dem A kus- 
t i s c h e n  in  d e r  N a tu r und i n  dem m e n sc h lic h e n  Em pfinden e in  e in fa c h e s  
L ied  o d e r  e in  g ro s z e re s  h a rm o n isch es  Zusam m enklingen v em im m t, das 
e r  m it  "M usik" s c h le c h th in  o d e r m it "M e lo d ie ,"  "K o n zert"  o d e r
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" S in fo n ie "  b e s c h r e i b t .  In  d ie s e n  sow ie i n  v ie le n  s e i n e r  an d eren  Ge­
d ic h te  i s t  B o rc h e r t  ganz L y r ik e r ,  d e r  d u rch  den K lang s e i n e r  G prache , 
den Rhythmus s e i n e r  W o rte , und d u rch  d ie  l e i s e s t e n  a b e r  auch  d ie  
s - ta rk s te n  G efuh lsschw ingungen  b e i  dem L e se r  e in  "L ied "  o d e r  e in  "Kon­
z e r t "  e rk l in g e n  l a s z t .  Jed o ch  r e in  vom m u s ik a lis c h e n  A ufbau h e r  i s t  
i n  d e r  L y r ik  d ie  L ied fo rm , a l s  S t r o p h e n l ie d  o d e r  a l s  d u rch k o m p o n ie rte s  
L ie d , e in z i g  h e rv o rs te c h e n d  b e i  B o rc h e r t .
VII.  Zus ammenfas s ung
B o rc h e r t a l s  Mensch und D ic h te r ,  d e r  l e i d e n s c h a f t l i c h e  je d o c h  
v e r h in d e r te  S c h a u s p ie le r , i s t  d e r  N achw elt du rch  s e in e  N a c h k rie g s -  
p ro s a  und s e in  T h e a te r s t i ic k  D rauszen  v o r  d e r  T ur h e k an n t gew orden.
Die Z e i t ,  in  d e r  e r  d ie s e  Werke s c h r i e b ,  19b6 und 1 9 ^ 7 , sow ie K r ie g s -  
e in d riic k e  und a n d e re  p e r s o n l ic h e  E r le b n i s s e  f in d e n  d a r in  N ie d e rs c h la g . 
S e in e  d i c h te r i s c h e  A ussage l a u f t  g r o s z t e n t e i l s  u n te r  d e r  K a te g o r ie :  
N a c h k r i e g s l i t e r a tu r .  Das t r i f f t  f i i r  das S t o f f l i c h e ,  sow ie f i i r  d ie  von 
ihm verw en d e te  T ech n ik  d u rch au s zu .
Durch B o rc h e r t wurde 19h6 i n  D e u tsc h la n d  e in  n e u e r  l i t e r a r i s c h e r  
A nfang gem ach t, und s e itd e m  h a t  e r  auch  a u f  a n d e re ,  j i in g e re  A utoren  
e in e  g ew isse  A u s t r a h lu n g s k r a f t  a u sg e iib t.
W erner Rebhuhn h a t  f i i r  den S ch u tzum sch lag  des B o rc h e r tsc h e n  
Gesam tw erkes e in e n  Knaben m it e in e r  L e ie r  g e w a h lt. B o rc h e r t  s o l l t e  
e in  S an g e r s e i n ,  s a g te  e r ,  s e in e  A ussage s o l l t e  l a u t  v e rk iin d e t w erden ; 
um d ie s e s  zu u n te r s t r e i c h e n  h a t  Rebhuhn das k l a s s i z i s t i s c h e  Symbol 
des S an g ers  g e w a h lt.
B o rc h e r t h a t  uns s e in e  in n e re n  N ote n ic h t  n u r  m it d e r  L e ie r  v o r -  
g e su n g en , e r  h a t  e s  m it s e in e r  ganzen  l e t z t e n  K ra f t  h in a u sp o sa u n t 
" b is  ihm d ie  Lungen p l a t z t e n "  (GW; S . 2 8 5 ) . E r wurde d e r  S an g er d e r  
N n c h k r ie g s z e i t , e i n e r  l a u t e n ,  neuen  Z e i t ,  v o l l  H e k tik , A ngst und 
D issonun/..
In  s e in e r  l e t z t e n  g ro sz e n  S c h a f f e n s p e r io d e , J a n u a r  19^6 b i s
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J u l i  1 9 ^ 7 , h a t  B o rc h e r t AuBlosungsm om ente, v i e l e  davon o p t i s c h e r  N a tu r , 
und e in e  F i i l le  von E r in n e ru n g s m a te r ia l  in  se inem  P ro s  awe rk  zu p o e - 
t i s c h e n  E in h e i te n  v e rsch m o lzen . " J e d e r  Name i s t  d a b e i zu b e le g e n ,"  
s a g t  Ruhm korf, " j e d e r  g e n an n te  P l a t z ,  je d e  S z e n e , je d e  G esch eh n isk o n - 
s t e l l a t i o n  h a t t e n  ih r e n  O rt in  d e r  B i o g r a p h i e ; e r  g ib t  m ehrere  B e i-  
s p i e l e  d a f i ir  an .
N ic h t zu  iib e rseh en  i n  B o rc h e r ts  P r o s a  i s t  d ie  Verwendung des L e i t -  
und E r in n e ru n g s m o tiv s , sow ie d e r  W o rth a llu n g en  und A l l i t e r a t i o n e n , 
d ie  s e i n e r  A ussage a k u s t is c h e n  W ert v e r l e ih e n .  S tru k tu rm a s z ig  h a t  e r  
in  s e i n e r  P ro s a  d as  Thema m it s e in e n  V a r ia t io n e n  g e s c h ic k t  v e r a r b e i t e t  
und h a t  o f t  d ie  Fugen- o d e r  S o n a ten fo rm  f i i r  den Gusz d i e s e r  P r o s a a r b e i ­
t e n  g e w a h lt. D adurch w irk en  s i e ,  obwohl v ie le n  e in  f o r t s c h r e i t e n d e r  
H a n d lu n g sa b la u f f e h l t ,  a l s  A b sc h lie sz e n d e s  m it k l a r e r  A ussage.
Auch m u s ik a lis c h e  M o tiv e , G a ttu n g en  und B e g r i f f e  gehen b e i  ihm , 
w ie  Ruhmkorf oben a l lg e m e in g i i l t ig  e rw a h n te , a u f  p e r s o n l ic h e s  E r le b e n  
z u riick . Auch h ie r i ib e r  kann g e s a g t  w e rd en , d a sz  je d e s  In s t ru m e n t ,  j e d e r  
K om ponist und je d e  M u sik g a ttu n g , d ie  B o rc h e r t  e rw a h n t, irgendw o in  
seinem  Leben zu  f in d e n  i s t .
Schon a l s  K ind h a t  e r  d u rch  s e in e  E l t e m  und ih r e n  g e s e l l s c h a f t -  
l i c h e n  Umgang M usik s c h a tz e n  g e l e r n t .  S p a te r  in  s e i n e r  S c h u l-  und 
S c h a u s p ie lz e i t  i s t  d ie  M usik f i i r  ih n  e in  A u sd ru c k s ra it te l  von l i t e -  
ra r is c h e m  G edankengut und Em pfindungen gew orden; s e in  L e i t b i l d  f i i r  
v i e l e  J a h r e  w ar G u s ta f  G riindgens. In  s e in e n  l e t z t e n  J a h re n  h a t  d i e s e r  
o d e r  j e n e r  S c h la g e r ,  in sb e so n d e re  a b e r  d ie  Musik von Johann  S e b a s t ia n
P e te r  Riihmkorf, S . 120 .
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Bach und n ic h t  z u l e t z t  auch  d e r  J a z z  B o rc h e r ts  In n e re s  a n g e sp ro c h e n .
Der K lang s e i n e r  W orte kam n ic h t  z u f a l l i g  z u s ta n d e . E inm al w ar B or­
c h e r t  f i i r  das A k u s tisc h e  s e h r  e m p fa n g lic h , zum an d eren  w ar e r  B uhnen- 
s c h a u s p ie le r ;  f i i r  ih n  m uszte  das d i c h t e r i s c h e  Wort g esp ro ch en  w erden .
E r w ar s ic h  d e r  K langw irkung  s e i n e r  A ussage h ew u sz t und h a t  s e in e  W o rte , 
W o rts te l lu n g e n  und d i c h t e r i s c h e  Form so  g e w a h lt ,  d asz  s i e  s e i n e r  P ro s a  
und seinem  Drama D rauszen  v o r d e r  Tiir d ie  d e r  A ussage e n tsp re c h e n d e  
K la n g fa rb e  g a b e n , s ta c c a to m a s z ig  o d e r  ly r iB c h ,  a l s  B hapsod ie  o d e r  in  
d e r 'L ie d fo rm , m it D isso n an z  o d e r  v o l l e r  K arm onie, g r e l l  o d e r  p ia n o .
D ie d i c h te r i s c h e  V e ra rb e itu n g  e i n e r  g ro sz e n  A nzahl von T erm in i 
aus dem B e re ic h  d e r  M u sik , sow ie  Namen von K om ponisten , I n t e r p r e t e n  
und T i t e l n  von M usikstiicken  gehen b e i  B o rc h e r t  d a ra u f  z u riic k , d asz  e r  
m it d e r  M usik v e r s c h ie d e n s te r  G a ttu n g en  v e r t r a u t  war und f i i r  d ie s e  
o d e r je n e  e in e  bew u sz te  V o r l ie b e  h a t t e .  A nfangs i n  s e i n e r  l y r i k  und 
nach  dem K rie g  in  s e in e n  P r o s a a r b e i te n  v erw endet e r  a u s z e r  dem R adio  
und Grammophon v e rs c h ie d e n e  In s t ru m e n te ,  wovon d i e ,  d ie  h a u p ts a c h l ic h  
dem dam als modernen J a z z  a n g eh o ren , in  den P r o s a a r b e i te n  s e i n e r  l e t z t e n  
zw o lf M onate vorkommen. In  d e r  l y r i k  d e r  fr iih en  J a h r e  u b erw iegen  d ie  
In s tru m e n te  aus dem K o n z e r ts a a l .  Auch d ie  V i e l f a l t  d e r  von ihm e r ­
w ahnten M usikform en aus dem B e r e ic h -d e r  k la s s i s c h e n  M usik i s t  g r o s z e r  
in  s e in e r  l y r i k  a l s  in  d e r  P ro s a  und den Dramen.
B esonders o f t  h a t  B o rc h e r t den B e g r i f f  und d ie  Form d es  L ied es  
v e rw en d e t. Der D ic h te r ,  d e r  e in  Ohrenmensch w a r , h o r te  o f t  e in  S in g en  
in  d e r  N a tu r ,  in  d e r  Umwelt und in  s e i n e r  und in  a n d e re r  S e e le n .  Der 
Wind und d ie  N a c h t, d ie  E isenbahnen  und d ie  S c h i f f e  und d ie  v ie l e n  
V ogel sangen ihm e in  L ie d , das in  s e in e r  S e e le  k la n g . D ie D issonanz
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und d e r  ab g eh ack te  Hhythmus i s t  i n  s e in e n  s p a te n  P ro sa m a n ife s te n  
s t i l i s t i s c h  e f f e k t v o l l  von ihm v e r a r b e i t e t  v o rd e n . N ic h t V e r b i t te r u n g  
so n d e rn  Z e i tn o t  und ungesch m in k te  W ah rh e it l i e s z e n  ih n  zu d ie se n  u n - 
harm on ischen  S t i l m i t t e l n  g r e i f e n ,  d ie  m ehr a u f  den J a z z  und n i c h t  so  
s e h r  zum K o n z e r ts a a l  d e u te n .
S e in  In n e re s  w urde du rch  d ie  z a r t e s t e n  Tone sow ie d u rch  d ie  g e -  
w a l t i g s t e  T o n f ii l le  e r s e h i i t t e r t ,  im K o n z e r tsa a l*  d u rch  das Grammophon 
o d e r  R a d io , o d e r  von dem S o lo v o r t r a g  in  F ilm  und a u f  d e r  Biihne. Zu 
a l i e n  M u sik g a ttu n g en  h a t t e  e r  e in  b e s tim m tes  V e r h a l tn i s .  Der k l a s s i -  
sch en  M usik w ar e r  m ehr v e rb u n d e n , a l s  a llg e m e in  angenommen w i r d ,  w ie  
aus den b e id e n  B r ie f e n ,  den u b e r  d as  H a ra ld  K reu tzberg -P rogram m  von 
19^1 und den u b e r  den K o n ze rtb esu ch  i n  J e n a  19 h e r v o r g e h t .  Der 
E in d ru ck  d e r  M atthaus P a s s io n  l a s z t  e in e  s t a r k e  s e e l i s c h e  E rs c h ii t te ru n g  
B o rc h e r ts  d u rch  d ie s e s  Werk Jo h an n  S e b a s t ia n  B achs e rk e n n e n . G erade 
d i e s e r  Kom ponist s a g t  B o rc h e r t  in  den l e t z t e n  J a h re n  d e r  K ra n k h e it z u ; 
e r  h o r t  s e in e  M usik b e so n d e rs  g e m e ,  wenn s i e  aus dem R adio  e r t o n t .
B o rc h e r ts  s e e l i s c h e r  A u fru h r w ahrend d e r  K r ie g s ja h r e  e n tw ic k e l te  
s i c h  w ahrend s e i n e r  l e t z t e n  L e b e n s ja h re  zu e in e r  z ie lb e w u s z te n  Aus­
sag e  d e r  u n v e r f a ls c h te n  n a c k te n  W a h rh e it . E r s c h r e ib t  uns a l i e n  e in e  
neue H arm o n ie leh re  und a p p e l l i e r t  an d ie  D ic h te r  d e r  Z ukunft " L ie b e s -  
l i e d e r  und k e in e  H a s z l ie d e r  zu s in g e n "  (GW; S . 319)*
In  s e i n e r  L y r ik  s a g t  e r  e in m a l: "G ed ic h te  miissen L ie d e r  s e in  /
d a r in  d ie  S e e le  s i n g t ; "  e in  a n d e re s  Mai s c h l i e s z t  e r  e in  G ed ich t m it :  
"M usik! M usik i s t  s e l b s t  d as  S chw eigen !"  Von d ie s e n  harm on ischen  
S e e le n k la n g e n  b i s  zu s e i n e r  neuen  H arm o n ie leh re  i s t  B o rc h e r t  e in e n  
w e ite n  Weg gegangen . Der K lang s e i n e r  A ussage h a t  auch h e u te  noch 
s e in e  W irkung n ic h t  v e r lo r e n .  Es i s t  i n t e r e s s a n t ,  w ie s e h r  d ie
i6o
Musik e in  T e i l  von B o rc h e r ts  Leben und Werk w ar. D ies zu e r fo r s c h e n  
w ar d ie  A ufgabe, d ie  s ic h  d e r  V e r fa s s e r  g e s t e l l t  h a t t e .
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3
(Canon xu 2) W ilhelm  Keller, 1952
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Sehr hart*'); der Jaxxrhythmik angenahert
A
Tonar i f - n r e i * -  j y - J y — h — y v g  t  f  f  f e e —






P - ' - T
aus-ge - spuckt- 
zu - g e- plinkt— 
mild und groB—
' T V
in die-ses wii-steMeervon 
an ih- ren weichenund ver- 
undwennwirleer und—  mii-
s  h ,  NB«D
M . iin die- an ih- nndwemie-ses wd-steMeervon ■ren weidienund ver- (u dwennwir leer und—  mii-
Steln, 
derb - ten Ar 
-  de sind
- men
W ir ha-ben lih -ren  A-tem lein - go - schluckt,.
sindwirdurchLustund_Leid ge -h in k t_______
ninuntsie uns tin den___ grau - en SchoQ- —
Stein.
derb - ten Ar - 
- de sind,_
- men > M .
IT+37 “inr
*
dann lieB sie 
und woll-ten 
und e - wig
uns al • lein 
kein Er - bar 
or - gelt ti ber uns der W ind!.
men.
Idann lieO sie uns alundwoll-tcn kein Er - und e - w ig or - ge lt__
*> S.Stropk* « tic i« r  und rukigsr.
la in .__________________
bar -
ii - ber uns der W ind!.
- men.
Sri Wt'edergabe dee ganxen Zyklus’ fo lg t noch die Wiederholung dee Canons,J.ch mochte Lcucht- 
turm srin'! .  _
IM M EM ORIAM  W olfgang Borchert
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DAS S I N G E N D E  JAHR 72
Wnfl morgen ift
Ich nibch-te Leucht-turm eein in Nacht undWind,fdr Dortch und
Stint, fur jo - dec Boot, und bin dochjrlbat ein Sohiff in Not
A b e n d  l i e d
j Irilhelm K elltr
1. Wu - rum, ach sag, wa - rum gcht nun die Son - ne
2. Wa • rum, ach sag, wa - rum wird uni - ro Stadt so
3. Wa - rum, ach aag, wa - rum brennt die La - ter * ne
4. Wa - rum, ach aag, wa - rum gehn man * che Hand in






, ,  jSchlaf ein, mein Kind, und trau-meaacht,l ,  , , . • ,lr5'J daskom^tawMvonder dunkl.n Nad»t I J  * < " •* * « •  l«h -t.r4. da geht man Hand in
5. da sind wir gam al 
Am.- Wilhelm geller „taternel M l  und Sterne"
Moeeter i’erteg, Waffimbuttel.
1. da geht die Son - ne







Lied der An^st 
i  A Ifet'ae und Haiti ftllellgi Kutuet
1. Halt du ein Fen-iter-nachtahlopft es dran, Qrau-er Ge -
2. Tags aiuddie StraQen hell, doch dir graut, du hist ver -
3. Mit - ten im Le-ben Schmerz,Lu*t und Mot, du gehatda -
F Ft l i l  - ten
apenstergrausamer BannmaditdirAi^atj— macht 
laa-aen, mit-tanimLauthaat du Angst,— hast 
ne-ben und nurderTod ist ohn Angit,_ ist
dir Angst und du 
du Angst und du 






fa n  ■
/ tn - f fn i
• gen.
Autfilhrungt I. Sir. Weiee A eintl.- J. Sir. A mu B M n tiJ  ib tr  Orgetpunkt t -  
A (miI Uanneretimm*n) Mu B emetetimmlg.
B. S ir .
W olfgang Borchcrl
geboien 20. Mai 1021 in Hamburg, gestorben 20. Movember 1947 in Basel.
Die Gediehte sind entnommen dem „Geiimtwerku Wolfgang Borcherts im 
Rowohlt Verlag, Huiuburg.
Save our souls
A Wei'm  und S a th  Wilhelm Keller
leh moch-te Laueht - turm tain in N»cht undWind,furDur*chund
Aut tie - fe r  Not t  ehrei ieh xu dir.
Stirit,fur j* - dec Boot, und bin doch selbit tin Schiff in Not.
(Wof/Kang BoreheHt
■ fen !
Hierxu ad lit, ineirumental, auoh SMagwerJtt
und
Autfiihrung: Uetodte d  einxt, dunn dreitlimmig, daitn «ni< e ,f. B,
•k Wein und Sa lt, Withelet K eller 
*-
1. Stoll diditnit-ton in dan R*-gen,glaub an aei* nan Tro-pfan-aa-sen,
2. Stall did* mit - ten in dan Wind,_glaub an ihn und aai ein Kind,—
J. Stall diohmit-.ten _ in daa_ Feu- er, lie • ba die-aaa Un - go - heu - er
a i ■ "i - " i i . JsiK
pp-B—
apiimdich in sainRautchanain und ver - au-ch* gut *u aeinl
lafl danSturmin didi hin-ein und var - eu-che gut an aein!
in daa Hanana ro-temWein und var - au-oha gut zu aein!
i Wolfgang Borchert)
Wo wohnt der liebe Gott WUMm Ktthr
J_____ .__t ........... .......................................... ,________ i&r
1. Wbwohntdarlie-be Gott? Im Gra-bett,im Gra-benlWaa macht er da?
Er bringtdeuFi*dilrm»lSchwiinin<;iibeild»-mil lisauch w»* ba - ban.
2. Wb wohnt der tidu Gott? Im Stall*, im Stallet Wa* macht ar da? Er bringt 
dem Kalb da* Springen bai, damit a* niamal* falls.
3. Wo wohnt der liebe Gott? Im Fliederbuach am Raaenl Was macht ar da? Er 
b r in g l  ihm wohl da* D u f te n  bei f i i r  unara Menachennaasn.
(Wotfgnng Borchert)
W a s  m o r g e n  i s t
W rite  u n d  S 'liit. H e in e  L a uSchlud
—p— p—t—r—I— p—r—p~rTr*r
W aj m orgen hat, auch w en n le l S o r - g e  u t ,_ [  ich  e a - g e :  Ja !
/L —1—-J--- \ ■ dfl* ■ 1 ' " ' J ................ J  11 1 J  '^nm ' ■ J  1 — ■ A —
«r------- r—
So
r p r  ■
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tin Licht inch wie - der bla - ben |will. 




j Off-no, Gult, cm klei-ncs Tor,) 
(del) die Son - no guckher-vor,)
iSon - ne, komro m it doi - nem Schein, UD n irh t e u f  dieh w ar - ten , Iw ail e a n i tm e i - n o  G an  - to  - le in  e r - f r i a r n  in  un  - surm  G a r -  te n .)
Text liber tru g u n g  — (tier un trrleg t (Q. W,)—t Irm g a rd  Faber du Fitur,- aut.„K indertii- 
me der Welt", M uller und Kiepenheuer Vertag.
Im Kanon l u  4 Stimmen Melchior FrancJc, 1829
Da Do m i - ne,pa - cent. o
___
Do in iui no
Einealzfalgt: SiG), A(D‘, T«i>, BID).
» D A S S l N G E N D E J A H K * i » t  cine Folge von UederM atlrm  und wird herjuc^cgcbcn van 
Gottfried Woltcre. H o ln d in iltt von Alfred Zjcharie*
I91W72 fat Abonnement und bei MenKtnbeiug Staffelpreiie.
M O S K L E R V f  R I, A G VC O t. F E N It O T T  E L
Alle Rechte vurhehalten Stich urul D iuck: Mdicler Vt'olfcnbUttcl
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M u s ik t i t e l
K la s s is c h e
M usik
M arsche
P o lk a
und S c h la g e rs a n g e r  in  Dramen, L y r ik  und P ro sa
M atthaus P a s s io n  von Jo h . Seb . Bach (GW; S. 258—26U)
D ie T rau m ere i von R o b ert Schumann (NL; S . 101)
Das W o h lte m p e r ie r te  K la v ie r  von J o h . S eb . Bach (GW; S . 301) 
D ie Z a u b e r f lo te  von W. A. M ozart (GW; S . 19^)
" A lte  Karaeraden" von C a r l T e ik e ,  1889 (GW; S . 123 ,151 ) 
"B ad en w eile r M arsch” von Georg F u r s t , 191 ̂  (GW; S . 123) 
"E in zu g  d e r  G la d ia to re n ” von J u l i u s  F u c ik  (GW; S. 123) 
uEs w ar e in  E d e lw e isz "  (GW; S . 308)
" P a n z e r l ie d "  von K urt W iehle ( T e x t ) ,  (GW; S . 308)
"P re u sze n s  G lo r ia ” von G o t t f r i e d  P ie fk e  (GW; S . 1 2 3 , 208 , 
NL; S . 62 -67)
"T a p fe re  k le in e  S o ld a te n f ra u "  von N o rb e rt S ch u lze  
(GW; S . 13U)
" V a te r la n d s l ie d ” von E . M. A rndt ( T e x t ) ,  (GW; S . 2 3 9 , 316) 
"W ir la g e n  v o r  M adagaskar" von R o b ert Wanner (GW; S . 239)
"Rosamunde” von J a ro m ir  V e jv o d a , T e x t von K laus S. R ic h te r  
(GW; S . 238; K aese , S . UUo)
S c h la g e r : "B el ami” aus g leichnam igem  F ilm , 1938 (K a ese , S . UUo)
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Chanson
V o lk s l ie d  :
"Das kann doch e in e n  Seemann n ic h t  e r s c h u t t e m "  von 
M ich ae l J a r y  (K aese : S . U28)
"D ie N acht i s t  n i c h t  a l l e i n  zum S c h la fe n  da" von Theo 
Mackehen ( K aese ; S . 506)
" Ic h  b ra u c h e  k e in e  M ill io n e n "  von P e te r  K reu d er (K a ese ;
S . 1*58; auch i n  l y r i k  und i n  B r i e f  an V era  M o lle r)
"Romm, w ir  machen e in e  k le in e  R e ise "  d e u tsc h e  V e rs io n  
von " S e n tim e n ta l  Jo u rn e y "  von H einz W ozel (GW; S . 2U3 ) 
"Schenk m ir doch e in  k le in e s  b is z c h e n  L ieb e"  ( K aese ; S . U23) 
" S in g , H a c h t ig a l l ,  s in g "  von M ichael J a r y  (GW; S . 183 , 
256-257)
"H a llo  Baby" einem  G ru n d g e n s f ilm te x t nachem pfunden , 
m o g lic h e r  F ilm : C a p r io le n , 1937
" F re u t  euch  des L ebens" von Hans Georg N a g e l i ,  1795,
T ex t von M artin  U s t e r i , 179 3 , (GW; S . 26 0 -2 6 3 ; K aese ;
S . 5 2 0 )
"im  s c h o n s te n  W iesengrunde" T ex t von W ilhelm  Ganzhom  
(GW; S . 221)
"Komm l i e b e r  Mai und  mache" von W. A. M o za rt, T ex t von 
Chr. Ad. O verbeck (GW; S . 256)
"Musz i  denn" T ex t von H e in r ic h  Wagner (GW; S . 9 5 )
"Wem G o tt w i l l  r e c h te  G unst e rw e ise n "  von F r i e d r .
T heodor F r o h l ic h ,  T ex t von Jo se p h  von E ic h e n d o r f f  
(GW; S . 239)
"Z ick e  zack e  ju p p h e id i"  m o g lich : P a ro d ie  m it E lem enten
des G c h la c h tru fe s  "Z ick e  z a c k e , z ic k e  zacke  Heu Heu H eu ,"
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K in d e r l ie d :
N a t io n a l­
ity mne
S c h la g e r -  
s a n g e r
des F a h r te n l ie d e s  "Schon i s t  e in  Z y l in d e rh u t"  o d e r  e in e s  
a n d e ren  J u g e n d l i e d e s , {GW; S . 191** 2UU, 2 h j , 2 6 0 , 309)
"Summ, summ, summ" ab g ew an d elt i n  "Bumm, bumm, bumm" 
(K aese ; S . 1*31)
"Wer f i i r c h t e t  s i c h  vorm b o sen  W olf?" ab gew andelt in  
"Wo b l e i b t  denn n u r  d e r  b o se  W olf?" ( K aese ; S . U6 l )
" M a r s e i l l a i s e "  (K a ese ; S . Up?)
Hans A lb e rs  (K aese ; S . 1*20)
G u s ta f  G rundgens (K aese ; S . 1*3**, 1*81, 502, 506)
E velyn  Kiinneke (GW; S . 2 5 6 , 257)
Z arah  L ean d er (K aese ; S . 1*22)
H einz Riihmann (K aese ; S . 1*22)
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t
"D ie N acht i s t  n i c h t  a l l e i n  zum S c h la fe n  d a !"  
T e x t: O tto  E rn s t  H esse
M usik: Theo Mackehen
R e f ra in :  D ie N acht i s t  n i c h t  a l l e i n  zum S c h la fe n  da.'
D ie N acht i s t  d a ,  d a sz  was g e sch eh .
Das S c h i f f  i s t  n i c h t  n u r  f u r  den H afen d a , 
e s  musz h in a u s ,  h in a u s  a u f  hohe S ee .
B e ra u sc h t Euch F re u n d e , t r i n k t  und l i e h t  und l a c h t , 
g e n ie s z t  den s c h d n s te n  A u g en b lick .
D ie N a c h t, d ie  man in  einem  R ausch v e r b r a c h t ,  
b e d e u te t  S e l i g k e i t  und G lu ck .
1 . Wenn d ie  B u rg e r s c h la f e n  gehn 
in  d e r  Z ip fe lm iitz e , 
und zu ih rem  Konig f l e h n ,  
d asz  e r  s i e  b e s c h i i tz e ,  
z ie h n  w ir  f e s t l i c h  a n g e ta n  
h in  zu  den T a v e m e n , 
S c h le n d r ia n ,  S c h le n d r ia n  
u n te r  den L a te rn e n .
2 . Wenn im G lase  p e r l t  d e r  S ek t 
u n te r  r o te n  Am peln, 
und d ie  Madchen sxisz e r s c h r e c k t  
a u f  dem Schosz  uns s t r a m p e ln ,  
k ttssen  w ir  d ie  P r i id e r ie  
von den r o te n  M undera,
A m nestie! A m nestie! a l i e n  b ra v e n  S u ndern .
3. Wenn d e r  Morgen e n d l ic h  g r a u t  
du rch  d ie  d u n k len  S c h e ib e n , 
und d ie  M anner ohne B ra u t 
b e e in a n d e r  b l e i b e n , 
schm ieden s i e  im F l i i s te r to n  
au s  G esprachen  Bomben,
R e b e ll io n !  R e b e l l io n !  i n  den Katakom ben.
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E rvahn te  G ed ich te  aus dem B o rch ert-N ach la sz
"A b en d lich er V ers"
Die Uhr s in g t  ih re n  l e i s e n  Reim. 
Die l a u te  W elt 
e r l i s c h t  und f a l l t  
d e r  Nacht anheim.
"Aber ^as Meer"
Das Meer t a n z t  an dem grauen S tra n d , 
e in  S p u k b a lle t t  aus grunem Schaum. 
Verwegen t a n z e l t  auch e in  E le fa n t  -  
da s t o r t  e in  Brummer se in e n  Traum.
Das grune Meer ta n z t  wohl noch immer 
m it kurzem Rock an K usten und an K anten. 
Vom Brummer a b e r  und vom E le fa n te n  
b l ie b  n ic h t  e inm al e in  Schimmer.
"A ltona"
Trunken z ie h t  
M a tro se n lie d .
Die l e i c h te n  Madchen locken  
v ie  Glocken
m it w eichen warmen Stimmen
Im Hafen glimmen 
aus sud lichem  Meer 
Kor a l ie n :
Der g ro sze  B ar
i s t  in s  W asser g e f a l le n .
"An das Leben"
Wenn d ie  K erze l i s c h t  
im Gewolbe, 
z ie h n  w ir  ohne Z ie l  
zu den Hohen.
Und ic h  r u f e  
in  d ie  W eiten : 
Pack m ich f e s t e r ,  
w ild e s  Leben.'
Was w ir  w aren , 
i s t  v e rg e s s e n . 
Was w ir  t a t e n ,  
d a u e r t  k u rz .
Werde Kampf!
Ic h  w i l l  kam pfenl 
I c h  w i l l  s ie g e n .'
Eh d ie  Todestrom m el r u f t
Wo i s t  S in n ,  
wenn v e r g e h t ,  
was e i n s t  w ar 
a l l e s  S e in ?
"An d ie  N a tu r"  (" E r le b e n " )
Wo du den S turm  f u h l s t  und d ie  E rde r i e c h s t , 
wo du das Meer h o r s t  und d ie  S te rn e  s i e h s t ,  
s e i  l o s g e l o s t  von j e d e r  Z e i t .
Gib deinem  G e is t  k e in  i r d i s c h e s  Z i e l ,  
von B i ld e r n ,  W orten s e i  b e f r e i t  
t u  d e in e  S e e le  a u f  und s e i  G efu h l.
"An d ie  T e m p e lta n z e r in "
A lle s  l i e g t  i n  D ir  b e s c h lo s s e n .  
A lle s  was s o n s t  B lum enraunen 
i s t  in  d ie s e n  Augen -  B lu te n ,  
d e ren  s t i l l e s  M archenstaunen  
s ic h  ve rw eb t m it a l i e n  tfy th en ,
A lle s  was d ie  E rde s a g t ,  
i s t  h i e r  b i t t e n d  k eu sch  e rk lu n g e n  -  
und d ie  l e i s e  S eh n su ch t k l a g t  
rh y th m isc h  d u n k e lz a r t  gesungen .
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"B lau"
B lau  i s t  d e r  Rausch und d e r  Rauch 
d e r aus dem F euer 
und aus dem S c h o rn s te in  — 
d e r  aus dem S chnapsg las em p o rtan zt. 
•  *  *
"C ap ricc io "
H eim liche 
Sommernacht: 
und es la c h t  
l e i s  d e in  Mund, 
f l i i s t e r t  und 
k iisz t mich la n g  -  
G rille n g e sa n g  
s c h w ir r t  im P a rk e , 
e in e  Barke 
k n a r r t  im Wind -  
und w ir  s in d  
so v e r l i e b t !
Nur d e r  Mond 
i s t  ganz a l l e i n  
und b e t r u b t , 
d e r Arme!
"C o n ce rti g ro s s i"
Da w ehte um e in  h o lz e rn e s  G estuh l 
v e r t r a u t ,  u n sa g lic h  f e in  und k u h l ,  
Geton d e r  dunklen B ra tsc h e , Geigen 
v e re in te n  s ic h  zum s t i l l e n  R eigen.
Die S ee len  sangen in  den Sonnentag —
Die Sonnenblumen w achten a u f  und trau m ten  
in  d ie se  M elodie s ic h  w iegend e in .  
G eheim nisvo ile  F lu s te rw o r te  saum ten 
Euch S p ie len d e  in  e in en  hohen S ch e in , 
und l a u t e r  J u b e l war in  Euren Augen.
I s t  es n ic h t  e in  f e m e s ,  fro h es  R ufen, 
das v o l l  S e l ig k e i t  zu uns h e riib e r d r in g t?  
Wir lau sc h en  tru n k e n  a u f  des Tempels S tu fe n , 
aus dem uns Euer S e e le n l ie d  um klingt -
s t i l l  ab e r  naszen  w ir  . . .
"Den D ichtern"
F o rt m it dem Becher!
Ans Werk j e t z t ,  i h r  Z ech er,
Zur Tat.' Nun z e i g t ,
was Pan euch fu r  L ied e r  g e g e ig t ,
was d ie  Nacht euch g e le h r t .  L e ie rk a s te n  Oder O rg e lk o n zert
H ahnenschre iI und: M orgenrot!
Die N acht i s t  t o t !
"13 V erse"
B etrunkenes K onzert 
p l a r r t
g r e l l  v e r z e r r t  -  -
Lockendes K onfekt 
schmeckt -  
und Sekt
sp riih t w ie F l o r e t t  -  
k o k e tt
e in  T ra u m b a lle t t .
N a c h tlic h e  R ebe llen  
g e l le n  -  -  -  
N a rre n sc h e lle n :
"E ins"
Du b i s t  d ie  sch lan k e  S o lo ta n z e r in ,  
d ie  schm ale, a d e lig e  F a c k e l, 
d ie  e r s t e  und u n ta d e lig e  Zalil.
"Einsamer Abend"
Lebe n u r  zu -
d ie  t r a u r ig s te n  Stunden
h a s t  du hernach
o f t  h e i t e r  gefundenl
Denn:
M itten  durchs Leben 
ta n z e n , w ie 's  s c h e i n t , 
T rag ik  und Komik 
m unter v e r e in t !
"Die E lbe"
Als h a t te n  d ie  Dampfer das Meer 
von Honkong b is  B a ta v ia  
noch eim ervreis an K ie l und T eer 
g esc h lep p t b i s  an d ie  K ais von A lto n a  -
so f re c h  p f e i f t  d e r  Wind a u f  d e r  E lbe 
s e in  L ied  von d e r ganz g roszen  W elt -  
und dasz ihm d e r  schm uddelig -gelbe 
Sand von B lankenese am b e s te n  g e f a l l t .
Elbkahne k r ie c h e n  h i n t e r  keuchenden B ark assen .
Die "Monte Rosa" brumrat v e r a c h t l ic h  iiber P isc h e rb o o te . 
Da sin g en  d ie  S ire n e n  F e ie rab en d  durch d ie  G assen.
S t .  P a u li  s te c k t  d ie  Dampen an: h e l lg r i in e ,  b la u e , r o te
"H afen g ed ich t"
In  d e r Kombuse k r e i s t  d ie  Buddel 
Es spuk t e in  t o l l e r  Kuddelmuddel 
um r o te  und um grune P o s i t io n s la n ti ic h te n :  
Janm aaten sp innen  S e eg esch ich ten .
Sogar der Halbmond geh t im Hafen 
vor Anker und d re h t s a c h te  b e i .
Der S c h if f s ju n g  kann n ic h t  s c h la fe n ,  
d ie  N uttchen  g i r r e n  am K ai.
Die Nacht l e g t  e in en  S ilb e rn e b e l  
a u f  M asten, Tau und S e g e l.
Es s c h la g t  h a lb  zw ei. Da k ra h t  e in  Hahn. 
V ie l le ic h t  w a r 's  auch K labauterm ann.
"H afen lied "
H erz , w elches A benteuer 
s o l i  d i r  lach en ?
S o l i  ic h  das F euer 
d e r  L iebe en tfach en ?
Nirgendwo b i s t  du 
g eborgen ,
a l l e s  v e r g is z t  du , 
n u r n ic h t  d ie  Sorgen.
Aus dem Iia fennebel 
b l in z e ln  L a te rn e n , 
b raunw eisze  S eg e l 
z ieh en  in  F em en .
H orst du das l e i s e  
S ingen am Quai? 
H erz , d e in e  R eise  
i s t  b a ld  v o rb e i .
M atrosen schwanken 
durch das M orgengrauen 
m it schonen sch lan k en  
H afen frau en .
"Hamburg"
Der Mond h an g t a l s  k a l t e  g i f tg ru n e  S ic h e l 
u b er den h o h la u g ig  g lo tzen d en  F e n s te m  -  
es k n i s t e r t  und w is p e r t  r in g s  um den M ichel 
w ie von ta u se n d  v e r i r r t e n  G esp en stem .
Da r a g t  e in e  Wand w ie e in  S ch re i 
in  das Grauen d e r  einsam en N acht.
G este rn  h a t  h i e r  noch e in  Madchen g e la c h t -  
und d e r Wind weht traum end vom K a i.
Und d e r  Wind weht vom Meer -
und e r  weht u b e r Freuden und Schm erzen,
e r  r i e c h t  nach Tauen, Mowen und T eer -
und e r  s in g t  von Hamburgs u n s te rb lic h e m  HerzenJ
"Hamburger Dom"
Die f r e c h s te  B udenorgel 
s p i e l t  M ozartm elodien!
Komm, k a u f  m ir e in e n  S p ic k a a l ,  
Du h a s t doch noch zwei Groschen!
Und wenn es n ic h t  r e g n e t ,  
dann macht es k e in en  Spasz 
denn was G ott s e g n e t,  
das macht e r  nasz!
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" H o s p i t a l ia "  (K ra n k e n b e r ic h t in  d r e i  S tiick en )
I I I
Und d ie  S e e le  g r i n s t e  u n g eh eu er 
u b e r  h e u te ,  m orgen, g e s te r n  -  
stumm um welkte s i e  e in  s c h e u e r  
G e is te r ta n z  von w e isz e n  S c h w e ste rn .
R o te  B lum en, v e i s z e  Wande 
r ie c h e n  h e im lic h  nach  Verwesung -  
T ro tzdem  g r e i f e n  m eine Hande 
nach  den Rocken d e r  G enesung.
Und s i e  r e i s z e n  d iesem  Weibe 
b r u n s t ig  a l l e s  b i s  zum B u s te n h a l te r  
ab vom k r a f t g e f u l l t e n  L e ib e :
2k i s t  k e in  S t e r b e a l t e r !
" Ic h  b in  d e r  R eb e l"
I c h  b in  d e r  R e b e l, d e r  d u rch s  H a f e n v ie r t e l  s t ro m e r t
und d e r  s ic h  von den M adchenbeinen,
d ie  s p a t  nach  Hause t r i p p e l n ,  g e m  z e r r e i s z e n  l a s z t .
I c h  b in  d e r  N e b e l, d e r  w ie  e in  M ira k e l 
aus M archenbuchern  a u f  den D achern g e i s t e r t , 
e in  Spuk a u f  K ais  und T a k e lag e n .
I c h  b in  d e r  R e b e l, d e r  um d ie  L a te m e n  t a n z t  
und den d ie  F r u h a u f s te h e r  b la s z  und i ib e m a c h tig  
im e r s t e n  M o rg e n lic h t noch a u f  d e r  S t r a s z e  f in d e n .
"Im K re is"
Und immer w ied e r i s t  es n u r  d e r  G e is t ,  
d e r  s ic h  bew ahrt in  diesem  Tanz d er to te n  Dinge 
d e r  u n se r  D asein  aus dem Dunkel r e i s z t  
m it s e in e r  g o t tb e s e e l te n  Schwinge -
Und d e r es au fh eb t zu den Winden
aus d ie s e r  W elt von P an zern , S ta h l  und L eder,
l e i c h t  w ie e in  Hauch von H yazin then ,
w ie e in e  V o g elfed er.
Wie auch d ie  Z e it  m it Bomben und M otoren p r a h l t  
das Leben schm iedet uns aus L e id  und Schm erzen, 
void u n sere  Not w ird  le u c h te n d  i ib e r s t r a h l t  
vom Adel u n s e re r  s ta rk e n  H erzen.
"Das K a ru s s e ll"
Dogmen s tu r z e n ,  Worte b le ib e n ,  
N arren  nenn t man morgen W eise. 
W ildes b u n te s  J a h rm a rk ts tre ib e n  
ta n z t  um uns im t o l l e n  K re ise .
Reich auch m ir d ie  L a rv e , Leben! 
Reih mich e in  in  de inen  R eigen. 
T anze, dasz d ie  P u lse  beben!
Nach uns kommt das g ro sze  Schweigen.
S ieh  den t o l l e n  J a h rm a rk ts tru b e l .  
Hor s ie  l a u t  in  F l i t te rk r o n e n  
k le in e  dumme Lugen f e ie m !
Kauf d i r  Gluck fu r  e in en  R ubel, 
p f e i f e  au f d ie  M illio n e n :
Lasz d ie  G roschenorgel l e i e m !
"Das K o n z e rt"
Es s in g t  d e r  K irschbaum  i n  d e r  B lu te n f i i l l e .  
Das g ro s z e  S t r e i c h o r c h e s t e r  d e r  I n s e k te n  
um strom t den Baum, den  f e s t l i c h  a u fg e re c k te n  
m it e i n e r  l i c h t e n ,  so n n en tru n k n en  H iil le .
Am H o riz o n t p a u k t e in e  E isen b ah n  
gedam pften  Rhjrthmus i n  den Boden. 
M elo d isch  g lu c k se n d  t r o p f t  e in  W asserhahn 
dumpf w ie e in  Gong i n  o s t l i c h e n  Pagoden.
H arm onisch , wenn auch  m e is te n s  u n b e l i e b t , 
f i ig t  s i c h  d e r  S p a tz e n c h o r  i n  d ie s e n  B e ig en . 
Das tro m m e lt , f l o t e t ,  s i n g t  und p i e p t :  
M usik! M usik i s t  s e l b s t  das Schw eigen!
"L ieb e  K usine"
G luck wiinschen w i l l  i c h  l i e b e r  n i c h t , 
s o n s t  m achst du e in  b o s e s  G e s ic h t  -  
und d e in  H erz w ird  k a l t  und k a l t e r :  
w ie d e r  e in  J a h r  a l t e r !
Darum denke n ic h t  d a ra n  
und s e i  n i c h t  b o sc h e n :
Fang a l s  Baby w ie d e r  an 
in  r o s a  S tram p elh o sch en !
Lache und s in g e  und h e l f e  be im  B o h ren , 
Dann g e h s t  du b estim m t n i c h t  v e r lo r e n !
L ieb e  t o l l e  
B o h re r -  l l o l l e , 
s e i  k e in e  o l l e !
Das w iinscht d i r  zvun 2 k . A p r i l
d e in  f ie b e r v e r s e u c h te r
a s th m a v e rk e u c h te r
in s  B e t t  g e sc h e u c h te r
t 'u rc h tb a r  n e t t e r
V e t le r .
"Lied der Angst"
H ast du e in  F e n s te r  -  
n a c h ts  k l o p f t  es  d a ra n .
G rau er G e sp e n s te r
G raus amer Bann
macht d i r  A n g s t, -
m acht d i r  A ngst und du b a n g s t .
Tags s in d  d ie  S tr a s z e n
h e l l ,  doch d i r  g r a u t ,
du b i s t  v e r l a s s e n ,
m it te n  im L aut
h a s t  du A ngst , -
h a s t  du A ngst und du b a n g s t .
M itte n  im  Leben
Schm erz, L u s t und N o t,
du g e h s t daneben
und n u r  d e r  Tod
i s t  ohn A ngst -
i s t  ohn A n g s t, a b e r  du b a n g s t .
"M erkvurd ig" ("D ie  M o tte")
•  « *
da  ta u m e lte  und t o r k e l t e  p l o t z l i c h
so  e in  k l e i n e r  V o lk s fe in d  in s  L ic h t ,
s t u r z t e  in  d ie  H e lle  und f u r c h t e t e  s i c h  n i c h t .
Ic h  a b e r  g r i f f  zu  und z e r s t o r t e  den tru n k e n e n  Tanz
an m e in e r Hand a b e r  b l i e b
n u r  e in  k l e i n e r  s i l b e r n e r  G lanz -
m erkvriirdig.
"Mowen"
A ls h a t t e n  s i c h  d ie  S ilb e rk ro n e n
d e r  g runen  W ellen  in  den Wind gehoben ,
w ie B l u t e n b l a t t e r  b l a s s e r  Anemonen,
im O rg e ls tu rm  des M eeres. T o l ie s  T oben,
G e sc h re i von A n k e rk e t te ,  Tau und S p r i e t ,
Geruch von F is c h e n , S a lz  und Tang
i s t  e u e r  S p ie l .  Wenn N eptun sowas s i e h t ,
r e i b t  e r  d ie  S c h e l l f is c h a u g e n  ru n d  und b la n k .
" N a c h tlie d "
Nun schwimmen in  d e r  E lb e  
a l s  l a u t e r  g e lb e  
B l a t t e r  h u n d e r t  S te r n e .
Der S trom  b l i n k t  b la n k  und d u n k e l, 
und manchmal h o r t  man das Gemunkel 
k l e i n e r  W ellen .
D ie S c h i f f e  gehn m it m ild en  L i c h t e m ,  
so  u n a u fh a lts a m  (und  m it h e im lic h e n  G e s ic h te r n ) , 
w ie  d ie  S tunden  . . .
"Im  N orden" (au s  Z y k lu s : Kompass)
Der N e b e l, d e r  in  H arlem  aus den G rach ten  s t e i g t , 
sp u k t auch i n  Hamburg o d e r Kopenhagen 
d ie  H auser b l e i c h  e n t la n g .  D e rse lb e  Seew ind g e ig t  
um g rau e  Turm e, d ie  in  g rau e  Himmel ra g e n .
Der Wind s i n g t  auch i n  W ismar o d e r  A berdeen 
und o r g e l t  u b e r  G ron lands b la u e s  E i s , 
e s  r a u s c h t  von kuhnen A b e n teu e rm e lo d ie n , 
d ie  e r  aus a l t e n  S h a n tie s  w e is z .
Und d ie s e s  N ordens Kiihle s p i e g e l t  s i c h  
i n  Augen und G ebarden -  
E in  K ib itz p a rc h e n  tum m elt s ic h  
f l a c h  u b e r  b rau n en  P fe rd e n .
"O rpheus"
Um D eine Hande 
z a r t  a u f  den S a i t e n ,  
w ie  ta n z e n d e  K naben, 
in  ra u s c h tru n k n e n  V ersen .
0 G rauen -  nun ende -  
und l a s z  uns r e i t e n  -  
g e l e i t e n  -  a l s  Knaben -  
S ie !  in  mondenen P e r le n .
"Requiem "
Der S e e v in d  s in g t  
s e in  L ie d  am P i e r  -  
d ie  S tu n d e  h in k t  
es s c h la g t  h a lb  v i e r  -  
D er A b sch ied  k l i n k t  
f u r  uns d ie  T u r -  
m ein t S p ie g e l  b l i n k t  
noch h e l l  von D ir .
"Sappho" 
S o n e tt  V
0 N o s s is ,  ta n z b e r a u s c h te  Blume Du,
Du S c h m e t te r l in g ,  von L u s t zu S uszen  
b e s e e l i g t  ta u m e ln d , f r o h  d e r  Sonne zu . . 
l a s z  m ich D ein  N e k ta r  s e i n ,  0 L ie b e . K ussen
Ach S ch w este rn  i h r ,  u m fasz t m ich nun zum Tanz 
Um u n s e re  Augen l a c h e l t  s t i l l  e in  G lan z .
S o n e t t  V II
W eit t a n z t  i h r  von den b la u e n  Hangen n i e d e r .  
Nehmt m eine S e e le  m it i n  e u re n  R eigen !
Aus e u re n  Locken d u f te n  s i l le  L ie d e r .
0 S appho , D ir  g i l t  a l l e r  H erzen  N e ig e n . . .
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"D ie S ta d t"  (Thema in  d r e i  T e i le n )
3
Nun i s t  d ie  Z e i t  i h r  A rz t ~ 
doch w ir  s in d  u n g e d u ld ig  
und p la n e n  ih r e n  g ro sz e n  A u f s t ie g ,  
denn d ie  G enesene s o i l  s t a r k e r  
a l s  d ie  V ersunkne s e in .
Und aus dem Rhythmus n e u e r  Tage 
s t e i g t  s i e  v e r j i in g t  empor -  
im F a c k e ls c h e in  d e r  B ogenlam pen, 
d ie  dann d ie  M elod ie  des Lebens 
durch  dun k le  N acht e s c h le u d e m , 
s te h n  w ir  b e g liic k t und la u sc h e n  
a u f  i h r e  e r s t e n  Atemzuge.'
" S ta d tb i ld "
Danrpfer b r i i l l e n  dumpfe Wonne. 
M owenblauer D unst s t e i g t  lo c k e r  
i n  das s i lb e r g r a u e  O cker 
f r u h e r  M orgensonne.
An den ta u s e n d  S tra s z e n e c k e n  
lu n g e r t  Larm m it la u te m  L achen.
F rech e  S p a tz e n  machen
a u f  z in n o b e r ro te  D acher w e isz e  F le c k e n .
Madchen s p ie g e ln  i h r e  B ein e  
in  den f r i s c h e n  R eg en p fiitzen . 
Manchmal s i e h t  man ganz a l l e i n e  
a b s e i t s  a l t e  L eu te  s i t z e n .
" S tra n d g u t"
Musz man s ic h  f u r  T ranen  
schamen?
Auf d e r  S t r a s z e  l a g  e in e  T ro m p ete , 
d ie  h a t  s i c h  so  e insam  g e f u h l t  -  
v i e l l e i c h t  h a t  u n ia n g s t  
noch Jemand M ozart a u f  i h r  g e s p i e l t .
Wie ic h  s i e  so  l i e g e n  s a h ,  
b l i n d ,  stumm und v e r b e u l t ,  
n a ja  -
da hab ic h  elien gmiz h e im lic h  g e h e u l t .
"Tanz der Kase"
K aseduft -  K aseduft! 
o -  G o t te r lu f t !
Es zu ck t d e r  B l i t z , 
d e r  Donner g r o l l t !  
Es i s t  k e in  W itz : 
Der Kase r o l l t !
R o l l ,  K ase , r o l l .1 
R o l l ,  Z o l l  f u r  Z o l l .  
R o l l ,  K ase , r o l l .
Von u b e r a l l  komm K ase h e r ,  
d ie  M enschheit z i t t e r t  hang! 
E in  u n e rm e ss lic h  K asem eer, 
Das i s t  d e r  U n tergang!
R o l l ,  K ase , r o l l .  
R o ll  v e rh a n g n is v o l l !  
R o l l ,  K ase , r o l l !
Der K ase r o l l t
m it ta u s e n d  S tu rm gew alten
d e r  K ase r o l l t
und i s t  n i c h t  mehr zu  h a l t e n
Bumm, huimn, huntm!
Der K ase r o l l t  herum ! 
R o l l ,  K 'ase, r o l l !  
R o ll!  R o ll!  R o ll!
"Tanz der Roboter"
T ak , t a k ,  t a k .  W ir s in d  d ie  neue  Z e i t ,  
aus B lech  und Lack und v o l l e r  B lo d ig k e i t .
T ak , t a k ,  t a k .  W ir s in d  n u r  F le i s c h  und S ta h l  
d e r  M enschheit gan zes  Pack  i s t  u n s* re  g r o s z te  Q ual
T ak , t a k ,  t a k .  W ir s in d  d ie  g r o s z te  M acht.
W ir s c h la g e n  euch  zu  W rack, gew innen je d e  S c h la c h t
T ak , t a k ,  t a k .  W ir s in d  j e t z t  in  d e r  Mode. 
T ak , t a k ,  t a k .  Doch n u r  zum S c h a b em a c k .
S c h n e l l  w ie  je d e  Mode 
s in d  w ir  auch b a ld  m arode 
und s in k e n  ab 
in s  M assengrab .
Und w andem  nach  dem Tode 
i n  d ie  g ro s z e  Weltkommode 
a b , a b , a b !
Doch h e u te  noch r e g ie r e n  w ir  m it g a n z e r  K r a f t .  
V e rn ic h te n  v o l l e r  G ie r  und m orden m a sse n h a f t.
T ak , t a k ,  t a k .  Auf zum w ild e n  Karapfe,
T ak , t a k ,  t a k .  M it drohnendem  G estam pfe.
A lle s  n ie d e r !  A lle s  r u n te r !
Regt d ie  G l ie d e r ,  j e t z t  n u r  m un ter!
T ak , t a k ,  t a k .  A lle s  in  den K oti
T ak , t a k ,  t a k .  A lle s  i n  den Tod.
T ak , t a k ,  t a k .  U nser H e rr  i s t  das G eld . 
T ak , t a k ,  t a k .  Und d e r  K ase u n s e r  Mark. 
T ak , t a k ,  t a k .  W ir v e r n ic h te n  d ie  W elt! 
W ir d ien en  dem K a se , darum  s in d  w ir  s t a r k !
T ak , t a k ,  t a k .  W ir s in d  d ie  neue Z e i t  
aus F le is c h  und S ta h l  und v o l l e r  B lo d ig k e i t !
" V erfa llen d e  Neige"
Und wenn d e r  H e rb s t nun n a h t
in  miidem T o te n ta n z  -
v i e  i h r  den G o tt e i n s t  la c h e n  s a h t
im w elken  B la t t e r k r a n z .
G ew eiltig und doch -  k ra n k , 
V e r f a l l ,  stumm h in g e n e ig t  -  -  
dann la u s c h e  a u f  den K la n g , 
den D eine S e e le  g e i g t . ! .
"W e ltg e fu h l"
Da n e ig e n  s i c h  d ie  G o tte r  zu  dem R u fe r ,
und k o sm isch es  G eton d e r  Symphonic
des A lls  v e r e i n i g t  s ic h  den Raum b e g r e i f e n d
dem Chaos zu d e r  g ro sz en  H arm onie.
Gedanken b liih e n  w ie Kometen sch w e ife n d
am Himmel a u f  zu  ta u s e n d  E w ig k e iten J
"Wenn es  duh k e l w ird "
U ber e in e  S tunde
tro m m elt nun schon  so
d ie  F l i e g e  gegen das F e n s te r .
E ig e n t l i c h  b in  i c h  f ro h  -
a b e r  im H in te rg ru n d e
s in d  immer i rg e n d v e lc h e  G e sp e n s te r .
•  *  *
"Z uspruch"
'L 'r i t t  h e ra u s  aus deinem  L e id e  
und bekonne d ic h  z u r  F reude  -  
'L 'r i t t  lio rau s  aus deinem  K le id e  
und w i r f  von d i r  Tand und G eide -  
T rage  la c h e ln d  d e in e  Gchm erzen, 
S e i e in  Mensch m it ganzem H erzen .1
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"Zwei"
Du b i s t  d e r  w eiche  S ch w an en h a ls :
D ein s t o l z e r  Bogen b a n d ig t
d ie  e r s t e  Harm onie aus zw ei G e tre n n te n .
VolUcommener s in d  w ir  d u rch  Zweihe i t ; 
Zwei F lu g e l , Arme, Augen, B eine  -  
und a u f  einem  K is se n : Zwei H erzen!
Aus Zwei e n t s t e h t  d e r  Zwei f e l  und
K o n t r a s t , 
d e r  G egensatz  von Gut und B o se , 
L ie h t  und S c h a t te n ,  S e in  und S c h e in .
23  3
F ilm e , d ie  B o rc h e r t  g e seh en  h a t  und  g eseh en  haben kann 
C a p r io le n  -  m it G u s ta f  G rundgens, (1931)
Top H at ( i c h  ta n z e  mich in  d e in  H erz h in e in )  -  m it F re d  A s t a i r e ,  (1935) 
San F ra n z is k o  -  m it C la rk  G a b le , (1936)
P a t r i o t e n  -  m it M ath ias  W iemann, (1935)
S h a l l  we dance? -  m it F re d  A s t a i r e ,  (1937)
Tanz a u f  dem V ulkan -  m it G u s ta f  G rundgens, (1938)
I n s e l  d e r  Damonen (B a l i  K u l tu r f i lm )
S c h i l l e r  -  m it H o rs t  C a sp a r , (19^0)
M ich e lan g e lo  -  K u l tu r f i lm  von C u rt O e r t e l ,  ( 1 9 U0 )
F riedem ann Bach -  m it G u s ta f  G rundgens, (19^1)
Wen d ie  G o t te r  l i e b e n  -  m it  Hans H o l t ,  (19^2)
E in e  k le in e  N achtm usik  -  (1939)
P a ra c e ls u s  -  m it H a ra ld  K re u tz b e rg , (19^2)
T raum ere i -  m it H ild e  K ra h l imd M ath ias  Wiemann, (19^*0
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S c h a l lp la t t e n ,  d ie  B o rch ert und Corswandt b esaszen
"Die Nacht i s t  n ic h t  a l l e i n  zum S ch la fen  da" von G u sta f Grtindgens 
gesungen
"Hans S onnenstS szers  H d lle n fa h r t"  von G u sta f  Grtlndgens gesungen 
"Tasso" S p re c h p la tte  (G oethe)
"S in g , N a c h tig a l l  s in g "  von Evelyn Kunnecke gesungen 
"Der k le in e  L aubfrosch"
"Einzug d e r G lad ia to ren "
"H ello  b lu e b ird ,"  e n g l. T a n z p la tte  vom Ja c k  H ilto n  O rc h e s te r
" P a r i s ,  du b i s t  d ie  sch S n ste  S ta d t  d e r  W elt" aus dem Film : P a t r io te n
"San F ran c isc o "  aus dem gleichnam igen  Film
"G olfstrom " e in  A bk latsch  von D. E l l in g to n s  C aro lin e
K urt Engel P la t t e n  m it Xylophon S o lis
I n s e l  S y l t  29• S ep tem ber 1972
L ie b e r  Gotz S e i f e r t ,
I c h  b in  s e i t  e i n i g e r  Z e i t  h i e r  und aus Hamburg g e f lo h e n  um w ie d e r  
e tw as Ruhe zu  h a b en . Was S ie  a l s  M usik in  W olfgangs Werk em p fin d en , 
musz v o h l  s t a r k  s e i n ,  denn e s  haben  v i e l e  v o r  Ih n en  empfunden und 
a u sg e sp ro ch e n . A ber b e i  uns i s t  bestim m t n i c h t  d ie  G rund lage  f u r  
e in e  M u s ik a l i t a t  g e l e g t .  Mein V a te r  w ar O r g a n is t ,  a b e r  ic h  w ar zu 
seinem  L eidw esen v o l l i g  u n m u s ik a lis c h . M ein Mann h a t t e  a l s  ju n g e r  
Mensch auch s e in e  O rg a n is te n p r iifu n g  gem acht und dann s p a t e r  o f t  
m einen V a te r  v e r t r e t e n .  W ir h a t t e n  dann f i i r  m einen Mann e in  K la v ie r  
a b e r  w ir  h a t t e n  k e in  H au s , wo M usik g e p f le g t  w urde . W olfgang w ar 
n ie  ausiibend . B e e in d ru c k t w ar e r  w ohl n u r  von B ach sch e r M usik . Wenn 
e r  e in m al d u rch  irg e n d w e lch e  V e rp f l ic h tu n g e n  gezwungen w ar in s  K o n zert 
zu gehen -  l i t t  e r  -  genau  w ie ic h  -  und e r  s c h r ie b  noch i n  einem  
B r ie f  aus J e n a ,  d a sz  e r  m it e in ig e n  Kameraden in  e in  K o n zert gehen 
m uszte  und n i c h t  d u r c h h i e l t .  Um n i c h t  lo s z u h e u le n ,  v e r l i e s z  e r  
den S a a l .
S p a te r  h a t  e r  m it se inem  V e t te r  Corswandt m odem e M usik g e h o r t  
und P l a t t e n  gesam m elt.
Das i s t  a l l e s ,  was ic h  Ih n en  sagen  kan n . Es w ird  S ie  e n t ta u s c h e n . 
A ls ic h  e in m a l einem  F reu n d  e r z a h l t e ,  ic h  w a re , was M usik a n b e la n g t ,  
e in  V e rsa g e r in  meinem E l te m h a u s  gew esen -  wenn m u s iz ie r t  w u rd e , 
bekam ic h  das h e u le n d e  E len d  und m uszte  aus dem Zimmer v e rsc h w in d e n .
Ic h  v e r s ta n d  n i c h t s ,  a b e r  e s  g r i f f  m ich an . D er F reu n d  s a g te  und Du 
n e n n s t D ich u n m u s ik a lis c h . So kann man v i e l l e i c h t  auch W olfgang 
e in s c h a tz e n .  S ic h e r  w iiszte  C orsw andt aus d e r  l e t z t e n  Z e i t  m ehr zu 
sag e n . . . .
H e r z l ic h s t  I h r e  H. B.
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Hamburg, den 8 . J u n i  7^
L ie b e r  H e rr  S e i f e r t ,
S ie  haben  R e c h t , man kann W olfgangs Leben n i c h t  von seinem  Werk 
t r e n n e n ,  a l l e s  i s t  e r l e b t  — n ic h t s  i s t  k o n s t r u i e r t .  G8 t z ,  e s  wurde 
in  u n s e r e r  F a m i l ie ,  ganz p r i v a t  M usik gem ach t. K la v ie r  und G eige und 
G esang , im m erhin w ar j a  m ein V a te r  O rg a n is t  und m ein Mann h a t t e  auch 
s e in  Examen f u r  O r g e ls p ie l  und e r  h a t  m einen  V a te r  S o n n tag s  i n  d e r  
K irch e  o f t  v e r t r e t e n .  Meine S c h w e s te r , auch  d ie  B riid e r , v a re n  m u s i-  
k a l i s c h  -  i c h  a l l e i n  k o n n te  zum Kummer m eines V a te rs  w eder s in g e n  
noch i r g e n d e in  In s tru m e n t s p i e l e n .  A ber was noch m ehr A n sto sz  i n  d e r  
F a m ilie  e r r e g t e ,  i c h  bekam d as  h e u len d e  E le n d , wenn ic h  zu  nahe  d a b e i 
s e in  m u s z te , wenn b e i  uns g e s p i e l t  o d e r gesungen  w urde . Es r i ih r te  
m ich so  a n , dasz  i c h  es  n i c h t  e r t r u g  -  und so  a h n l ic h  musz e s  W olfgang 
e rg an g en  s e i n .  -  Und d as  e r k l a r t  d ie  A uszerung  "M usik h a t  mich schon  
immer so  e i g e n a r t i g  b e r u h r t . "  Wenn ic h  m ich f r u h e r  d a r iib e r  a u s z e r t e ,  
d asz  i c h  u n m u s ik a lis c h  s e i  und K o n zerte  n i c h t  e r t r u g e ,  h a t  man m ir 
des o f t e r e n  g e s a g t , d as  i s t  d as  G e g e n te i l  von U n m u s ik a l i ta t . A ber 
v i e l l e i c h t  kam d ie s e s  so s t a r k  a n g e r iih r t  s e i n ,  be im  H oren von k l a s s i -  
s c h e r  M usik b e s o n d e rs .  S p a te r  h a t t e  W olfgang , d a s  w is se n  S ie  von C a r l 
H e in z , s e h r  sch o n e  P l a t t e n  -  C hansons, und so  e tw a s . S p a te r  -  a l s  
e r  k ra n k  l a g ,  u .  manchmal wenn e r  n i c h t  g e ra d e  s c h r i e b ,  R adio  h o r t e ,  
r i e f  e r  m ich im m er, wenn Bach g e s p i e l t  w urde! Bach l i e b t e n  w ir  b e id e  -  
und e s  musz dam als o f t  g e se n d e t worden s e in .
Mein G o t t ,  d ie  Z e i t  s e in e s  Lebens w ar zu k u rz  -  d a  w ar d ie  
S c h a u s p ie le r e i  -  s e in e  L iebe  zu  den B uchern zum T h e a te r  und dann s e in e  
e ig e n e  S c h r e ib e r e i  -  s e in e  v ie le n  G e d ic h te . E r w ar immer n u r a u f  dem 
Weg zu a lle m  Schonen -  und dann e n d l ic h  -  w ar a l l e s  a l l e s  da  -  und es  
m uszte  h i n e i n f l i e s z e n  in  s e in e  l e t z t e  und so g e d ra n g te  A ussage.
Dank f u r  I h r e  T reue  und a l l e s  a l l e s  L ieb e!
Ih re  H. B.
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Hamburg, den 23 . August 197^
L ieb e r Gotz S e i f e r t ,
1) Der Onkel Hans Salchow war mein B ruder. E r v e r lo r  s e in  Bein im 
e r s te n  W eltk rieg . Die Schischyphusch G esch ich te  i s t  genauso p a s s i e r t .
Es war in  einem G a rte n lo k a l in  d e r Nahe des Hamburger F lug h afen s . 
Wolfgang und ic h  waren d a b e i.
2) Das L ied  "T apfere  k le in e  S o ld a te n fra u "  sangen d ie  Landser dam als.
Man h o r te  e s ,  wenn d ie  S o ld a ten  m a rsc h ie r te n .
3) Das Xylophon i s t  e in e  Eingebung -  das i s t  eben e in e  d ic h te r is c h e  
Eingebung -  w e i te r  wurde Wolfgang Ihnen wohl auch n ic h ts  sagen konnen.
M Herms N ie l w ar e in  von den N azis b e l i e b t e r  Kom ponist, denke ic h ,  s e i ­
ne L ie d e r  wurden damals v i e l  gesungen.
5) S te p p ta n z , F ech ten  usw. , das unternahra Wolfgang an g eb lich  fiir  
se in e n  S c h a u sp ie le rb e ru f .
6 ) F lo te n s p ie le n  l e m t e  e r  b e i  d e r H itle r ju g e n d . Ich  w e isz , dasz es 
ihm Spasz m achte, a b e r , wer etwas m u s ik a lisch  w ar, machte d a s , um 
von anderen  D ienstzwangen v e rsch o n t zu s e in .
7) J a ,  und d ie  Musik. In  d e r F am ilie  war ic h  a l l e i n  unm usika lisch .
Mein Schwager, d e r Mann m einer S ch w este r, war S an g er, meine Schw estern
b e id e  sangen in  g roszen  Choren -  und so  kam auch Wolfgang in  irgendw el- 
che K onzerte -  das h e i s z t ,  es war e in e  m erkviirdige Sache m it ihm (n u r 
wenn w ir F re ik a r te n  durch d ie  V erw andtschaft bekamen) in s  K onzert zu 
gehen. T e i ls  g e riih rt t e i l s  mokant sa sz  e r  da. Ic h  g laube wohl (lach en  
S ie  n i c h t ) ,  dasz e r  d ie  a u fg e ris se n e n  Miinder und d ie  G esten n ic h t e r -  
t r u g  -  und d ie  Musik ih n  ab er so b e e in d ru c k te , dasz e r  n ic h t  lo s s c h r ie .  
Das v e rs teh e n  S ie  v i e l l e i c h t  n i c h t ,  ab er in  lan g e ren  Gesprachen konnte 
ic h  es Ihnen b e s s e r  e rk la re n . Durch se in e n  O nkel, den O pernsanger 
C arl S a t te lb e r g ,  w ird  e r  auch Namen w ie Rosamunde irgendw ie  genommen 
haben. J a ,  und n ic h t  z u le tz t  war mein V a te r O rg a n is t.
Ihre H. B.
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L ieb e r H err S e i f e r t !
Ich  b in  von Ih ren  Fragen u b e r ra s c h t ,  v e i l  S ie  der e r s t e  s in d ,  d e r 
nach B o rch e rts  V e rh a ltn is  zu r Musik f r a g t .  Ic h  habe e in e  ganze 
W eile daru b er nachdenken miissen, v e i l  ic h  Ihnen k e in e  Vermutungen 
sondem  Fakten m i t te i le n  mochte und v e i l  es a l l e s  s e h r  s e h r  lange  
h e r  i s t .  Wolfgang und ic h  haben b e id e  d ie  O berschule b e su c h t. In  
d ie s e r  Schule war M u sik u n te rr ich t o b l ig a to r is c h  in  T heo rie  und P r a x is , 
d .h . es wurde gesungen, man l e m t e  auch e in fa c h e  In s tru m e n ts  s p ie le n  
und vo r a l ie n  Dingen Woten le s e n . In  meinem E lte m h a u s  wurde auch 
Musik p ra k t is c h  ausg eu b t. Meine E l te m  waren in  einem  G esangverein 
und w ir  h a tte n  e in  K la v ie r , au f  dem mein B ruder und mein V a ter o f t  
s p ie l t e n .  Meine M utter h a t te  auch e in e  G esangsausbildung und h a t  
a ls  L a ien san g e rin  in  ve rsch ied en en  K onzerten S o lo p a r t ie n  gesungen.
S ie  h a t b is  in s  hohe L e b e n sa lte r  in  dem g ro sz ten  L aienchor von Hamburg, 
dem Hamburger L eh rer-G esangvere in  m itgesungen. Ic h  b in  a lso  m it d er 
Musik g rosz  geworden. Bei Wolfgang B o rch ert war das etw as an d ers .
Der V ater war V o lk ssc h u lle h re r  und muszte aus diesem  Grunde e in  In ­
strum ent s p ie le n .  Es war auch e in  K la v ie r  im Haus und es wurde auch 
ab und zu mal d a ra u f g e s p ie l t .  Aber d ie  In te re s s e n  d e r E l te m  lag en  
mehr a u f  l i te r a r is c h e m  G eb ie t. In  diesem  Zusammenhang i s t  i n t e r e s s a n t ,  
dasz das K la v ie r  im Jah re  19 3^ v e rk a u ft und d a fu r von den B o rch erts  
e in  Grammophon a n g e sc h a ff t wurde. D ieses Graramophon bekam ic h  1939 
geschenkt m it 2 S c h a l lp la t te n .  Auf d e r e in en  war e in  Marsch von 
Fucik "E inzug d e r G lad ia to ren "  und d ie  andere P l a t t e  war e in e  T a n z p la tte  
"H ello  b lu e  b ird "  von einem damals s e h r  bekannten  en g lisch en  T anzor- 
c h e s te r  Jack  H ilto n . S ie  werden noch seh en , warum ic h  das so genau 
s c h i ld e re .  Dasz B o rch ert so wie ic h  im HJ-M usikchor m itw irk ten  h a t te  
r e in  p ragm atische  Grunde. Man l e m t e  d o rt e in  In stru m en t s p ie le n ,  
B orchert eben Q u e rflo te  1*nd ic h  trom m elte , w o h lw eislich  k o s te n lo s . 
Auszerdem war d e r sogenannte D ienst in  d ie sen  M usikchors se h r  v i e l  
l e i c h t e r .  Man ging  zum Uben in  gesch lossenen  Raumen und b ra u c h te  n ic h t  
drauszen  zu e x e rz ie re n  oder G elanded ienst machen. Wir m uszten und 
haben damals auch d ie  u b lich en  HJ- und M arsch lied er gesungen, d ie  da­
mals in  der sc h re c k lic h e n  Z e it eben gesungen wurden. Anders wurde es 
e r s t ,  a ls  s ic h  mein In te re s s e  d e r im p ro v is ie r te n  Musik zuwandte. Heute 
wurde man sag en , es war d ie  Jazzm usik . Aber d ie  gab es damals in  
D eutschland kaum Oder wenn, war s i e  v e rp o n t. Ich  i n t e r e s s i e r t e  mich 
a lso  fu r  moderne Tanzmusik, wo S o l i s te n  g r o s z te n te i l s  au f S o lo in s tru -  
menten s p ie l t e n .  Es war d ie  Z e it  der Big Bands in  Amerika, Benny 
Goodman u sw ., d .h . man muszte S c h a l lp la t te n  kaufen  d ie  es in  D eutsch­
lan d  gab , eben moderne Tanzmusik. Ich  sammelte nun S c h a l lp la t te n
d ie s e r  A rt und wenn Wolfgang und ic h  zusamraen waren wurden s i e  eben 
g e s p ie l t .  H ierzu  kann man sag en , dasz mich immer d ie  Musik an s ic h  
i n t e r e s s i e r t e , d . h . wie s i e  von den e in ze ln e n  S o l i s te n  i n t e r p r e t i e r t  
w urde, wahrend Wolfgang das g a r  n ic h t  i n t e r e s s i e r t e .  E r h o r te  nur 
a u f  den Text und wie d ie  Musik zu diesem  Text p a sz te  und wie d ie  
Sanger s ic h  v e rk a u f te n , ob da e in  T e rz e t t  un isono  sang oder ob da 
s o l i s t i s c h e  E in lagen  w aren. Ihn i n t e r e s s i e r t e n  d ie  sogenannten Gags, 
w ie d ie  Leute s ic h  v e rk a u fte n  und was s i e  sangen , n ic h t  wie s ie  
sangen. Mir s in d  aus d ie s e r  Z e it  zwei Film e in  E rinnerung  g e b lie b e n , 
d e r am erikan ische  F ilm  "San F ra n c isc o ” m it C lark  G ab le , d ie  T i t e l -  
m elodie h ie sz  auch "San F ran c isco "  und wurde gesungen und e in  deu tsche  
F ilm , d e r " P a tr io te n "  h ie sz  m it M atth ias  Wiemann, d e r in  P a r is  
s p i e l t e  und b e i  dem d e r  T ite ls o n g  " P a r i s , du b i s t  d ie  sch o n ste  S ta d t 
d e r W elt" h ie s z .  Von b e id en  T i te ln  war Wolfgang s e h r  b e e in d ru c k t.
M. W. haben w ir  auch d ie  S c h a l lp la t te n  g eh ab t. Damaliges V o rb ild  
und Schwarm war f u r  uns b e id e  G u staf G rundgens, d e r j a  auch gesungen 
h a t .  Es gab damals e in  T h e a te rs tu c k  "Hans S on n en sto szers  H o llen - 
f a h r t "  -  d e r V e rfa sse r  i s t  m ir e n t f a l l e n  -  in  dem Grundgens in  B e r lin  
d ie  H a u p tro lle  s p i e l t e  und in  dem es lan g e  Gesangsnummern g ab , d ie  
Grundgens san g . Auch d ie se  P l a t t e  h a t Wolfgang m. W. b is  zu seinem  
Tode b e se sse n  und s i e  i s t  dann irgendw ie v e r lo re n  gegangen. Von noch 
e in e r  Aufnahme von Grundgens aus dem F ilm  "Tanz a u f  dem Vulkan" b e -  
t i t e l t  "Die Nacht i s t  n ic h t  a l l e i n  zum S ch la fen  da" waren w ir  b e id e  
se h r  b e e in d ru c k t. Auch d ie se  P l a t t e  h a t  B o rch ert b e se s se n . S ie  
konnen daran  seh en , dasz e r  mehr zum Chanson h in  t e n d i e r t e ,  d. h . dasz 
e r  Musik n u r zu r Untermalung Oder I n te rp r e t ie ru n g  e in e s  T extes empfand 
eben Gebrauchsm usik. -  1939 waren w ir b e id e  18 Jah re  a l t .  Wolfgang 
h a t n ie  e in e  Tanzstunde b e su c h t. D as, was e r  t a n z t e ,  wenn e r  mal 
ta n z te  au f F a m ilie n fe ie ra  -  o f f e n t l i c h e r  Tanz war in  D eutschland  
m eis ten s  v e rb o ten  -  h a t  e r  s ic h  s e lb s t  b e ig e b ra c h t. Ic h  p e rs o n lic h  
habe ih n  n ic h t  o f t  tan zen  gesehen. Noch 2 S c h a l lp la t te n  mochte ic h  
erwahnen "Der k le in e  L aubfrosch" und vor a l i e n  Dingen "S in g , N a ch ti-  
g a l l  s in g "  i n t e r p r e t i e r t  von Evelyn Kunnecke, e in e r  damals seh r b e -  
kann ten  S c h ia g e rsa n g e rin . Beide waren e in fa ch e  M elodien , d ie  aber 
r a f f i n i e r t  a r r a n g ie r t  w aren. D ies war wohl d ie  M usik, d ie  B orchert 
vorschw ebte , wenn e r  s e in e  G edichte k a b a r e t t i s t i s c h e r  A rt v e r to n t  
w issen  w o l l te .  Es s in d  auch A nsatze dazu bekannt geworden. Es h a t 
e in  re g e r  B rie fw ech se l m it e in e r  M aria von Schmedes s ta t tg e f u n d e n , 
e in e r  zu der Z e it auch s e h r  bekannten  S c h la g e rsa n g e rin , d e r  e r  auch 
G edichte zum V ertonen g e sc h ic k t h a t .  Von e in e r  R e a lis ie ru n g  i s t  aber 
n ic h ts  bekannt geworden. Wir haben nach dem K riege v e r s u c h t ,  m it 
F rau  von Schmedes K ontakt aufzunehmen. S ie  Hat b i s  in  d ie  l e t z t e n  
K rie g s jah re  in  L e ip z ig  gewohnt. L e id e r war das e rg e b n is lo s ,  da M aria 
von Schmedes e in  K unstlem am e war und t r o t z  Bemuhungen d e r DDR-Be- 
horden war d e r b u rg e r l ic h e  Name n ic h t  zu e rm it te ln  und es i s t  auch 
n ic h t  bekannt geworden, ob s i e  den K rieg  u b e r le b t h a t .
Wie oben schon e rw ahn t, sang meine M utter a k t iv  im Hamburger 
L eh re r-G esan g v ere in , d e r  zu dam aliger Z e it m ehrere g ro sze  K onzerte 
in  Hamburg v e r a n s ta l t e t e .  D aru n te r war auch d ie  "M atthaus P assio n "  
und da meine M utter d ie  K arten  im Verw andten- und B ekanntenkre is v e r -  
su ch te  "an den Mann zu b rin g en "  s in d  auch Wolfgang und se in e  M utter
P.ho
in  dem Konzert gewesen.
A bsch lieszend  kann g esag t w erden, dasz Wolfgang s ic h  m ir gegen- 
iiber f u r  e in e  V o rlieb e  f iir  e in  bestim m tes In s tru m en t n ie  g e a u sz e rt 
h a t ,  dasz e r  ab er sogenannte l e i c h t e  M usik, T an z -, S c h la g e r-  und 
Chansonmusik s e h r  gern  h o r te  und e r  auch se h r  wohl zw ischen g u te r  und 
s c h le c h te r  Musik d ie s e r  A rt u n te rsch e id e n  k o n n te . Marschmusik war 
uns b e id en  e in  G reuel. Zu Marschmusik g e h o rt eben m arsch ie ren  und 
w ir  waren b e id e  n ic h t  f i i r  m a rsch ie ren . Dann kam noch das System in  
D eu tsch land  dazu , das Marschmusik f i i r  s e in e  Propaganda b i s  in s  l e t z t e  
a u s n u tz te .  H ie r ware noch zu bem erken, dasz d ie  P f e i f e r e i  und 
Trommelei in  d e r HJ nu r e in e  Episode gewesen i B t ,  d ie  kaum la n g e r  a ls  
e in  h a lb es  J a h r  g ed au e rt h a t .
Zum S ch lusz  mochte ic h  J e t z t  noch das un te rm au ern , was ic h  immer 
g e sa g t habe. Jed es  Stuck und je d e s  G e d ic h t, was B o rch ert g esch rieb en  
h a t ,  h a t  irg e n d e in en  Punkt R e a l i t a t .  In  d e r  Szene m it dem O bersten  in  
"D rauszen v o r d e r Tiir" werden 2 M usikstiicke g e n an n t, d e r  "Einzug d er 
G la d ia to re n "  und "A lte  Kameraden." Die S c h a l lp la t t e  "Einzug d e r 
G la d ia to re n 1' habe ic h  1939 von W olfgang geschenk t bekommen. In  d e r  
Szene m it dem K a b a re t td ir e k to r  h a t  B o rch ert d ie se s  se n tim e n ta l schw iil- 
s t ig e  P ro p ag an d a lied  "T apfere  k le in e  S o ld a te n fra u "  in  d e r M elodie iib e r- 
nommen, n u r d e r  Text wurde von ihm um gewandelt. In  d e r  G esch ich te  
"Die lan g e  lan g e  S t r a s z e " ,  d ie  a u to b io g ra p h isch e  Ziige t r a g t  und in  d ie  
Wolfgang v i e l  von se in e n  Noten und A ngsten h in e in g e le g t  h a t ,  fa n g t e in e  
Episode m it "S ing Evelyn s in g "  an . Oben h a t te  ic h  g e s c h i ld e r t ,  dasz 
Wolfgang e in e  P l a t t e  besonders l i e b t e  "S ing  N a c h tig a ll  s in g "  von 
Evelyn Kunnecke. Er h a t  h i e r  a lso  d ie  N a c h tig a l l  n u r m it dem Vornamen 
d e r I n t e r p r e t i n  a u sg e ta u sc h t. In  d e r  S ch lu szb e trach tu n g  d ie s e r  Ge­
s c h ic h te  i s t  d ie  Episode m it d e r  S t r a s z e ,  wo l in k s  d e r  F u s z b a llp la tz  
und r e c h ts  d ie  M usikhalle  l i e g t .  In  d e r  M usikha lle  s in g t  d e r  Chor "Ba- 
ra b a s"  e in d e u t ig  aus d e r "M atthaus P a s s io n " . Auch da h a t  e r  w ahr- 
s c h e in l ic h  das E r le b n is  d e r  "M atthaus P a ss io n "  e m e u t v e r a r b e i t e t .
Obwohl ich  lang nachgedacht habe, kann ich  keine besondere 
V orliebe f iir  irgendeine  Musikforra b e i Wolfgang erkennen. Er l i e b te  
Schlager wie a l l e  jungen Leute das damals ta te n  und heute auch tu n . 
Ansonsten versuch te  e r  v ie l l e i c h t  e ine Musik fiir  se in e  G edichte zu 
f in d e n , wo aber der Text immer d ie  Hauptsache b le ib e n  s o l l t e .
Ich  v e rb le ib e  m it freu n d lich en  Griiszen
Ih r
C-H. C.
Hamburg, den 26. 9- 197^
L ieb e r H err S e i f e r t !
Es f r e u t  mich a u s z e ro rd e n tl ic h , dasz ic h  Ihnen m it meinen Z e ile n  
f i i r  Ih re  doch wohl s e h r  sch w ierig e  A rb e it H i l f e s te l lu n g  geben 
k o n n te . Ich  werde v e rsu ch en , Ih re  Fragen k o n t in u ie r l i c h  zu b e a n t-  
w orten .
1. Wolfgang und ic h  s in d  d e rs e lb e  Jah rgang . E r wurde im Mai geboren , 
ic h  im Ju n i 1921. Unsere E l te rn  wohnten im se lb en  S tra sz en b lo c k . 
Auszerdem kam noch h in z u , dasz meine M utter Anna m it ih r e r  jiin g sten  
S chw ester H ertha  zu d e r Z e it  e in  g u tes  V e rh a ltn is  h a t t e ,  was b e i 
den fiin f G eschw istem  d e r F am ilie  Salchow n ic h t  gang und gebe war. 
Hinzu kommt noch, dasz un sere  gemeinsame G roszm utter s e i t  1930 im 
se lb e n  S t a d t t e i l  in  einem A lte rsh e im  e in  Zimmer bewohnte. So
war es s e lb s tv e r s ta n d l ic h ,  dasz w ir  schon in  f r i ih e s te r  K iu d h e it 
zusammen s p ie l t e n ,  d ie  G roszm utter gemeinsam b e su c h te n , S tr e ic h e  
ausheck ten  usw. u n te rb ro ch en  wurde d ie s  g u te  V e rh a ltn is  in  den 
Jah ren  1936 b is  1938, da ic h  zu d e r Z e it in  einem I n te r n e t  w ar.
Wir f e i e r t e n  ab er im se lb e n  J a h r  zusammen un sere  {Confirmation 
und nach d e r I n t e r n a t s z e i t  b l ie b  das V e rh a ltn is  b is  19^1 s e h r  eng , 
dann wurde Wolfgang S o ld a t.
2. Das genaue Datum, wann meine M utter in  dem G esangverein b e i  der 
M atthaus P assio n  m itgew irk t h a t ,  i s t  m ir e n t f a l l e n .  Es musz aber 
Anfang des K rieges gewesen s e in ,  da schon Verdunkelung angeordnet 
w ar.
3. Uber Wolfgangs V o rlieb e  f iir  B ach 'sche  Musik kann ic h  n ic h t  v i e l  
s ag en , da e r  in  den l e t z t e n  Ja h re n  s e h r  u n te r  s e in e r  K rankheit zu 
le id e n  h a t t e  und w eitgehend von se in en  E l te m  v e r s ta n d l ic h e r -  
w eise von Besuchern abgeschirm t w urde. Wenn man ihn  besuchen 
d u r f t e ,  dann h a t te  e r  so v ie le  F ragen , d ie  s ic h  n ic h t  um Musik 
d re h te n , dasz ic h  Ihnen dariiber n ic h t  v i e l  sagen kann.
U. Die in  dem "M anifest"  erw ahnten Herms N ie l-K an ta ten  s in d  a b so lu t 
d o p p e ld eu tig  gem eint. Herms N ie l ,  m it r ic h tig e ra  Namen Hermann 
N ie leb o ck , war G eneralm usikm eister des dam aligen M usikchors des 
R e ic h s a rb e its d ie n s te s  und e in  b ek an n te r Komponist von K azi-M arsch- 
l ie d e r n  wie z . B. "Auf d e r Hei'de b liih t e in  k le in e s  B liim elein und 
das h e i s z t  E r ik a  . . . "  E r wurde von H i t l e r  so g ar zum P ro fe sso r  
e rn a n n t.
5. Die Erwahnung von Mozart kommt dadurch , dasz Wolfgang m einer 
E rinnerung  nach d ie  "Z a u b e rflo te "  von Mozart gesehen h a t .  Zu- 
m indest h a t  e r  das L ib re t to  g e le se n . Ich  e r in n e re  mich d unkel, 
dasz w ir  uns dariiber einm al u n te rh a lte n  haben. Dies miissen Gie
fA?
a b e r a ls  S p ek u la tio n  nehmen und n ic h t  a l s  F ak t.
6 . Die K la r in e t te  und das Xylophon waren ihm daher besonders b ek an n t, 
v e i l  ic h  damals T a n z p la tte n  h a t t e  von deu tschen  M usikern, d ie  au f 
den be iden  In stru m en ten  jazzverw and te  Musik m achten.
Y• Der Film  "Tanz au f dem Vulkan" i s t  1938 g ed reh t und zur se lb e n  Z e it 
auch u ra u fg e fu h r t w orden. Wir haben ih n  b e id e  auch im se lb e n  J a h r  
gesehen und waren s i c h t l i c h  b e e in d ru c k t ,  vo r a llem  aus dem Grund. 
w e il in  D eutschland  damals schon f in s t e r e  D ik ta tu r  h e r r s c h te  und 
d ie s e r  F ilm  d e u t l ic h  d ie se  A rt von R egierungsform  a b le h n te . 
Auszerdem s p i e l t e  G u staf G rundgens, u n se r b e id e r  I d o l ,  d a r in  e in e  
H a u p tro lle .
8 . Welchen Jazz  gab es s e i t  19^5 in  D eutschland?
Diese Frage i s t  s e h r  schw er zu b ean tw o rten . S e i t  1933 w ar d ie se  
A rt von Musik in  D eutschland  v e rp o n t. M usiker, d ie  so  etwas v e r -  
such ten  zu s p ie le n ,  wurden v e r fo lg t  und e in g e s p e r r t .  19^+5 m it der 
B esatzung D eutschlands gab es z u e r s t  Musik d ie s e r  A rt von den d a- 
m aligen R adiosendern d e r Besatzungsm achte (AFN, BFN), d ie  nun 
pausen los Musik d e r dam aligen Swing-Aera wie Goodman usw. s p ie l t e n .  
Auch fiir  e in en  unm usikalischen  Menschen w ar d ie se  A rt von Rhythmik, 
Harmonik und M elodik etwas v o l l ig  neues und w ir  s tan d en  dem ziem - 
l i c h  fa ssu n g s lo s  gegenuber. Der N ordw estdeutsche Rundfunk b ra c h te  
sogenannte  "Swing S e s s io n s " , wo den deu tschen  Horern S p ie lw e ise  
und Herkommen d ie s e r  u ram erikan ischen  Musik e r k l a r t  und n 'aherge- 
b ra c h t w urde. Es war wohl f i i r  uns damals e in e  w irk lic h  u rsp riin g - 
l i c h e  M usik, d .h . wahre M usik, und das war in  d er dam aligen Z e it 
se h r  v i e l .
9. In  d e r W e ltw ir ts c h a f ts k r is e ,  d ie  in  D eutschland  wohl zw ischen 1930 
und 1932 ih r e  g ro sz te n  Auswirkungen z e ig t e ,  zogen Leute m it sam t- 
l ic h e n  In s tru m e n te n , w ie L e ie rk a s te n , Trom peten, G ita r re n  durch 
d ie  S tra sz e n  um zu m u s iz ie ren  und zu s in g en  und s ic h  so etw as Geld 
zu e r b e t t e ln .  W ah rschein lich  stammt d er "L eierkastenm ann" d ah er. 
Mit G ew iszheit kann ic h  das ab er n ic h t  behaup ten .
10. Wir haben o f t  gesungen. Es g in g  s o w e it, dasz w ir  L iederb iicher in  
denen S o ld a te n -  und auch andere L ied e r au fg esch rieb en  w aren , sam- 
m elten  und zu Hause d ie se  L ied e r sangen.
11. Im B ekann tenkre is gab es wohl ke in en  M usiker. Die Schw ester E lsa  
war aber m it einem Musikpadagogen v e r h e i r a t e t ,  eben C arl S a t t e l -  
b e rg , der n ic h t  n u r M u sik u n te rr ich t e r t e i l t e ,  sondern  a ls  K onzert- 
und O ra to r ie n te n o r  o f f e n t l i c h  a u fg e tre te n  i s t .
12. Mans Salchow , d e r  B ruder von Wolfgangs M u tte r, war k e in  S anger.
Er war kaufteann ischer A n g e s te l l te r .  Das V e rh a ltn is  zu d e r  F am ilie  
iio rch e rt war b is  Ende d e r 2 0 e r J ah re  g u t. Ruhmkorf s c h r e ib t  schon 
in  s e in e r  Monographie uber B o rc h e r t, e r  h a t  e in  Vermogen erworben 
und d u rch g eb rach t. Dem i s t  wohl n ic h ts  h inzuzufiigen . H ie r ware 
zu hem erken, dasz Wolfgang ihm in  der G esch ich te  "Schischyphusch 
oder d e r K e lln e r meines O nkels" e in  b lendendes Denkmal g e s e tz t  
l i a t . .
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13. Der Rosamunde-Text stammt aus d e r sogenannten  "Bohmischen P o lka” 
und v a r  e in  ts c h e c h isc h e s  T a n z lie d , was damals in  D eutschland  
se h r  b e l ie b t  w ar. Der Komponist h e i s z t  J a ro m ir Vejvoda. Auto- 
b io g ra p h isch e  Ziige s in d  meines W issens d o r t n ic h t  vorhanden.
lk .  Zwischen 1938 und 19^1 h a t  Wolfgang s e h r  v ie le  F reu n d sch aften
m it M*adchen g eh ab t. Wir haben auch dariib e r gesprochen. Ob auch 
T anzerinnen  d a ru n te r  waren w eisz  ic h  n ic h t  mehr.
15- Dasz Wolfgang s ic h  im S te p ta n z  v e rsu c h t h a t  stim m t. Angefangen
h a t t e  es m it einem am erikan ischen  S p ie l f i lm , es w ar so e in e  A rt 
R evuefilm , in  dem e in e  T anzerin  la n g e re  S teppassagen  h a t t e .  Er 
h a t es a b e r aufgegeben , warum w eisz  ic h  n ic h t  mehr.
16. Mit T exten  kann ic h  Ihnen l e i d e r  n ic h t  d ie n en . ”T apfere  k le in e  
S o ld a te n fra u ” war e in  iib les  N a z i-D u rc h h a lte lie d . Der T ext w ird  
auch kaum noch a u fz u tre ib e n  s e in .  Auch V ersuche, d ie  Texte von 
" P a r i s ,  du b i s t  d ie  sch o n ste  S ta d t d e r W elt" und "Die Nacht i s t  
n ic h t  a l l e i n  zum S ch la fen  da" zu bekommen, s c h e i te r te n .  "S in g , 
N a c h tig a l l  s in g "  und "Der k le in e  L aubfrosch" waren damals Vor- 
und R iickse ite  e in e r  S c h e l la c k p la t te .  Meines W issens i s t  der 
T i t e l  "S in g , N a c h tig a ll  s in g "  nach dem K rieg  neu e rsc h ie n e n .
Meine T an te  miiszte mehr dariiber w issen . V ie l le ic h t  h a t s ie  d ie  
P l a t t e  auch.
17. Auch h i e r  musz ic h  p a ssen . Ich  hore  durch S ie  das e r s t e  M ai, 
dasz es den von Ihnen gewiinschten Chorzyklus iiberhaupt g ib t .
Das K abarettprogram m  "Janm aaten im H afen", wo W olfgang nach dem 
K rieg  se in e n  e r s te n  A u f t r i t t  h a t t e ,  habe ic h  s e lb s t  im Eppen- 
d o r f e r  Gemeindehaus gesehen. Musik wurde da auch g e s p ie l t  und 
es wurde auch gesungen. Was, kann ic h  Ihnen  l e i d e r  n ic h t  mehr s a -  
gen , es i s t  m ir v o l l ig  e n t f a l l e n .  . . .




Hamburg, den 30. 12. 197**
L ieb e r H err S e i f e r t  I
Ich  bedanke mich fu r  Ih re  f re u n d lic h e n  Z e ilen  vom 29. 11. 7*+. Es 
f r e u t  mich s e h r ,  dasz ic h  Ihnen m it meinen Ausfuhrungen fu r  Ih re  
auch aus m einer S ic h t se h r  v ic h t ig e  v is s e n s c h a f t l ic h e  A rb e it uber 
Wolfgang B o rch ert etwas w e ite rh e lfe n  k onn te . . . . Ich  sch ick e  Ihnen 
"Sieben L ied e r nach G edichten von Wolfgang B o rch ert"  v e r to n t  von 
e in e r  Ruth Z e c h lin , d ie  in  d e r DDR e rsch ie n e n  s in d . Ein V erw andter 
u b e r l ie s z  m ir das O r ig in a l ,  d ie  A blichtungen konnen S ie  v i e l l e i c h t  
fu r  Ih re  A rb e it v e rw erten .
L iebend gern  wurde ic h  Ihnen Tonbandaufnahmen des H o rsp ie ls  
sch ick en . In  diesem  Zusammenhang i s t  bem erkensw ert, dasz zura 20. 
Todestag  von Wolfgang B orchert in  Hamburg e in  sogenanntes Melodrama 
au fg e fu h rt worden i s t .  Es h a n d e lte  s ic h  dabei um e in e  A rt Vertonung 
des P ro sastu ck es  "Die lange  lange  S tra sz e "  . . . .
m it h e rz lic h e n  Griiszen
C-H. C.
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Hamburg, den 7- 12. 1975
L ieb e r H err S e i f e r t !
. . . Es f r e u t  m ich, dasz S ie  G unter Mackenthun au fg esu ch t haben. 
S ta n le y  Tschopp war auch b e i  ihm. L e id e r w ird  e r  in  d er Regel 
immer v e rg essen , aber e r  geh o rt doch wohl zu B o rch erts  Leben. Dasz 
e r  mich n ie  k en n en g e lem t haben w i l l  iib e rra sch t mich n ic h t .  Ich  
habe ih n  auch m. W. nur v ie rm a l b e i  B o rch ert gesehen und mich einm al 
dabei m it ihm u n te rh a l te n .  Die Grunde lag en  wohl d a r in , dasz ic h  
am 1 . 1938 e in  Praktikum  in  e in e r  M asch inenfabrik  a b s o lv ie r te ,
mein A rb e its ta g  war a lso  von 7 Uhr b is  16 Uhr. Wolfgang war aber 
noch S c h u le r , so dasz w ir uns in  der Regel n u r sonnabends/sonn tags 
sahen . Zwei Fakten mlissen ab er fe s tg e h a l te n  werden:
1. Die Aera Mackenthun r e ic h te  von 1938 b is  ca. 19^0,
2 . M itte  19^0 uberw arfen s ic h  d ie  b e id e n . Das Z erw urfn is war so 
t i e f ,  dasz weder Wolfgang noch Mackenthun e in en  A nlasz nahmen, es 
zu re p a r ie r e n .
I n te r e s s a n t  in  diesem  Zusammenhang i s t ,  dasz b e i  Wolfgang s ic h  k e in e  
A nhaltspunk te  in  seinem  l i te r a r i s c h e m  Werk a u f  d ie s e  F reu n d sch aft 
f in d e n . Ich  p e rs o n lic h  nehme a n , dasz d e r K a b a re tt-D ire k to r  in  
"D rauszen vo r d e r Tur" -  wenn iiberhaupt -  d e r G e s ta l t  G unter Mackenthuns 
nahekommt. Ich  habe Wolfgang a u f  das Z erw urfn is angesprochen. In  
E rinnerung  i s t  m ir nu r e in  S a tz  g eb lieb en : "Der b e h a u p te t , e r  habe den
"Kase" g e sc h r ie b e n ." Meine p e rs o n lic h e  Meinung i s t ,  dasz G unter 
Mackenthun in  s ic h  so e in e  M an ag erg esta lt s a h , e r  w o ll te  m it Wolfgang 
Geld v e rd ien en . Das h a t  aber damals n ic h t  g ek lap p t und w ird  auch in  
Zukunft n ic h t  k lappen . Auch d ie  A ussagen, d ie  e r  zum "Kase" Ihnen 
gegenuber gemacht h a t ,  stimmen m it meinen In fo rm atio n en  n ic h t  iib e re in . 
Der B e g r if f  "M usical" war damals in  Europa v o l l i g  unbekannt. A nlasz 
zum Schre iben  des "K*ases" war m einer A nsich t nach d ie  "D reigroschenoper" 
von B ert B rech t. E in gemeinsamer Freund von u n s , Klaus B uhring , h a t te  
d ie  D reig roschenoper au f S c h a l lp la t te n .  Sic* zu b e s i tz e n  oder so g ar zu 
s p ie le n  war damals b e inahe  le b e n s g e fa h r l ic h . Wolfgang w ar damals seh r 
b e e in d ru ck t von den Songs und dem Aufbau. Dann kam noch h in z u , dasz 
G ustaf Grundgens, u n se r  I d o l ,  in  ve rsch ied en en  O p ere tten  und S in g - 
s p ie le n  m itw irk te  und sang . Ich  e r in n e re  in  diesem  Zusammenhang an 
"Hans S o n n ensto szers  H o lle n fa h r t" . Der A utor i s t  m ir l e i d e r  e n t f a l l e n .  
Auch davon gab es S c h a l lp la t te n .  W eite rh in  i s t  in  diesem  Zusammen­
hang i n t e r e s s a n t ,  dasz Ruhmkorf in  s e in e r  Monographic zwar Mackenthun 
n ic h t  erw ahnt, ab er a u f  d ie se  Episode -  es war n u r e in e  Episode -  
e in g e h t . Er s c h i ld e r t  s e h r  t r e f f e n d ,  dasz Wolfgang au f V orhaltungen 
s e in e r  M utter m it einem Freund im Chor r i e f  "Wir s in d  G en ies , w ir 
s in d  G en ies ."  Der Freund war Mackenthun. Ruhmkorf s c h i l d e r t  auch 
s e h r  t r e f f e n d ,  dasz Wolfgang damals e in e  "Sturm - und D rangze it"  e r -  
l e b t e ,  und wer h a t in  d ie s e r  Z e it  k e in  g e s to r te s  V e rh a ltn is  zu seinem
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E lte m h a u s . Auszerdem l a s z t  s ic h  nachw eisen , dasz d ie se  Z e it  n u r 
kurz war und aus B rie fe n  und Dokumenten h e rv o rg e h t, dasz Wolfgang 
auch b e i  d e r Kurze s e in e s  Lebens in  d e r Regel e in  g u te s  V e rh a ltn is  
zu b e id en  E l t e m t e i l e n  gehabt h a t .  Ich  mochte es h ie rm it  noch 
einm al a u sd riick lich  f e s t s t e l l e n .  Ich  p e rs o n lic h  h i e l t  den E in f lu s z  
von Mackenthun au f Wolfgang n ic h t  f u r  gut und b in  fro h  d a riib e r, dasz 
e r  k e in e  n a c h h a ltig e n  Wirkungen g e z e ig t h a t .  . . .
Fur h e u te  re c h t h e rz l ic h e  Griisze auch an Ih re  F rau
C-H. C.
VITA
I was to r n  1936 in  D resden , Germany, l iv e d  a f t e r  19^5 in  th e  
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P h ysics  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  New O rleans (B. S. degree in  1966) and 
th en  I  d id  my G raduate work a t  L o u is ian a  S ta te  U n iv e rs ity  in  German 
L i te r a tu r e  and L in g u is t ic s  from 1967-1971* S ince  1971 I  te a c h  German 
a t  th e  U n iv e rs ity  o f  Tennessee a t  M artin . My p re s e n t p o s i t io n  i s  
A ss t. P ro fe s s o r  o f  German.
The degree o f  Ph. D. w i l l  be co n fe rre d  to  me in  May 1978 a t  
L o u is ian a  S ta te  U n iv e rs i ty ,  Baton Rouge, La.
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